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ﻣﻠﺨﺺ
ﻳﻬﺪف ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ إﻟﻰ دراﺳﺔ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ وﺗﻨﺎﺳﻞ اﻟﻨﺼﻮص ،وﺣﻀﻮره ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻮص اﻷدﺑﻴﺔ
واﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ،وﺗﺘﺒﻊ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻄﻮره واﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ أﺻﻮﻟﻪ وﺗﺤﻮﻻﺗﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﻘﺎد اﻟﻘﺪﻣﺎء ﺑﺨﺎﺻﺔ ،وذﻟﻚ ﻣﻦ أﺟﻞ
ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺼﻮر اﻟﻤﺘﻌﺪدة ﻟﻠﻤﺼﻄﻠﺢ وﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻪ ،واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻗﺮاءﺗﻪ ﻓﻲ ﺳﻴﺎق اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻧﻈﺮﻳﺎ
وﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺎ .وﻳﺘﺠﺎوز اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻘﺮاءة اﻟﺘﺮاﺛﻴﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﻄﻠﺢ؛ ﻟﻴﻘﻒ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﻠﻴﺎﺗﻪ وﺗﺤﻮﻻﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺎت
اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻘﺎﻃﻊ ﻣﻌﻪ ﻓﻲ اﻟﻄﺮح اﻟﻨﻈﺮي واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻹﺟﺮاﺋﻲ .وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻦ رؤﻳﺔ اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ
ﻼ
اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﺮاﺛﻲ اﻟﺤﻠﻮل ﻓﻴﻤﺎ راﻫﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ واﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻀﺢ ﻣﺜ ً
ﺣﻴﻦ ﻧﺮﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ واﻟﺘﻨﺎص اﻟﺬي ﻳﻤﺜﻞ رؤﻳﺔ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻣﻌﺎﺻﺮة ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ إﺑﺪاع اﻟﻨﺼﻮص وإﻋﺎدة
إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ.
إن ﻗــﺮاءة ﻣﺼــﻄﻠﺢ اﻟﺘﻮﻟﻴــﺪ واﺳﺘﻘﺼــﺎء أﻣــﺎﻛﻦ وروده ﻓــﻲ اﻟﻨﺼــﻮص اﻟﺘﺮاﺛﻴــﺔ ،وﺗﺘﺒــﻊ ﺗﻄــﻮره ،وﻋﻼﻗﺎﺗــﻪ
ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻗﺪﻳﻤﺔ وﺣﺪﻳﺜﺔ ﻣﺜﻞ :ﻗﻀﻴﺔ اﻟﺸـﻌﺮاء اﻟﻤﻮﻟـﺪﻳﻦ واﻟﻤﻮﻟـﺪﻳﻦ ،واﻟﺴـﺮﻗﺎت ،واﻟﺘﻨـﺎص وﻏﻴﺮﻫـﺎ ﻣـﻦ
اﻷﻧﻮاع ،ﻟﺘﻀﻊ أﻣﺎﻣﻨﺎ ﺻﻮرة ﺟﻠﻴﺔ ﻟﻤﺼﻄﻠﺢ ﺗﺮاﺛﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻘﺮأ وﻓﻖ رؤى ﺣﺪﻳﺜﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﺛﺮاء اﻟﻤﺘﺒﺎدل
ﺑﻴﻦ اﻟﺘﺮاﺛﻲ واﻟﻤﻌﺎﺻﺮ.
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ﻣﻠﻜﺎوي

Transformations of Text and Meaning in the Arab Critical Thought:
A Study in the Term of Generating and Reproduction
Amal Abdullah Ali malkawi.
Abstract
This research aims to study the term generating and reproduction of texts, and its
presence in literary and critical texts, and to track the stages of its development and
identify its origins and transformations among ancient critics in particular, to identify
multiple images of the term and its concepts, and work on reading it in Arab critical
theory theoretically And in practice. The research goes ahead with the historical reading
of the term to reflect its manifestations and transformations in recent critical studies that
intersect with it in theoretical presentation and procedural application. This makes it
possible to see how heritage can solve existing approaches and modern critical theories.
For example, when we link the two terms: reproduction and intertextuality, which
represents a contemporary systematic vision of creating and reproducing texts.
Reading the term reproduction and investigating where it appears in the heritage
texts, tracking its evolution, and its relationships with old and modern critical issues
such as the new generation poets and the non-Arab poets, thefts, intertextuality and other
types that gives us a clear picture of a heritage term that can be read according to recent
insights in the process of mutual enrichment between heritage and contemporary.

اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
 وارﺗﺒﺎﻃﻪ ﺑﻠﻐﺘﻨﺎ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ،ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت؛ ﻻرﺗﺒﺎﻃﻪ ﺑﺎﻟﺤﻴﺎة اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
 اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻌﻨﻴﻪ ﻟﻨﺎ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻷﻟﻔﺎظ واﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ،ﺟﻮاﻧﺒﻬﺎ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ واﻟﻨﻘﺪﻳﺔ
 واﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻓﻴﻤﺎ أﺛﺎره اﻟﻤﺼﻄﻠﺢ ﻣﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎ؛ وﻣﺎ ﺗﺪاﺧﻞ ﻣﻌﻬﺎ واﻧﺒﺜﻖ،واﻟﻨﺤﺖ واﻻﺷﺘﻘﺎق وﻏﻴﺮﻫﺎ
. وﺑﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ اﻻﺧﺘﺮاع واﻹﺑﺪاع ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ؛ وﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻛﺎة واﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ،ﻣﻨﻬﺎ
وﺗﺄﺗﻲ أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ إﻟﻘﺎء اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﻟﻢ ﻳﺪرس ﺳﺎﺑﻘًﺎ ﻓﻲ
، ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺣﻴﻮﻳﺔ اﻟﻤﺼﻄﻠﺢ وﺗﻤﻜﻨﻪ ﻣﻦ اﻟﻈﻬﻮر ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺪ ﻗﺪﻳﻤﻪ وﺣﺪﻳﺜﻪ،ﺑﺎب اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﺑﻲ
 وﻟﻌﻞ أﻫﻢ ﻣﺎ ﻳﻤﻴﺰ اﻟﻤﺼﻄﻠﺢ اﺗﺼﺎﻟﻪ ﺑﺎﻟﺘﺮاث اﻟﺴﺎﺑﻖ.ﻣﺘﺪاﺧﻼً ﻣﻊ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻧﻘﺪﻳﺔ وأدﺑﻴﺔ ﻛﺜﻴﺮة
 وﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻠﻖ واﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺪ واﻷدب واﻹﺑﺪاع؛ ﻟﺬﻟﻚ ﺑﺪا ﻟﻨﺎ،وﺗﻨﺎﺳﻞ اﻟﻨﺼﻮص ﻣﻨﻪ
.ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﻧﻘﻄﺔ وﺻﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ واﻟﻼﺣﻘﺔ؛ وﻧﻘﻄﺔ ﺗﺤﻮل وﺗﻄﻮر
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وﻣﻦ اﻟﺠ ﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﻤﻼﺣﻈﺔ أن ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺎﺗﻪ اﻷوﻟﻰ ﻟﻢ ﻳﺘﺠﺎوز ﺣﺪود اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل
اﻟﻠﻐﻮي ،وﺑﺪأ اﻻﻟﺘﻔﺎت إﻟﻴﻪ ﻣﻊ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻷدﺑﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﺗﻬﺎ اﻟﺒﻼد اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺼﺮ
اﻟﻌﺒﺎﺳﻲ ،وﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﺘﺒﻌﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﻣﻦ ﺑﺪاﻳﺎﺗﻪ ﻓﻲ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ
اﻟ ﻤﺘﻨﻮﻋﺔ ،اﺑﺘﺪاءً ﻣﻦ اﻟﺠﺎﺣﻆ ،وﻗﻮﻓًﺎ ﻋﻨﺪ أﺑﺮز اﻟﻨﻘﺎد اﻟﻘﺪﻣﺎء ،أﻣﺜﺎل اﺑﻦ وﻛﻴﻊ اﻟﺘﻨﺴﻲ واﺑﻦ أﺑﻲ
اﻹﺻﺒﻊ اﻟﻤﺼﺮي واﻟﻤﺪﻧﻲ ،وﻏﻴﺮﻫﻢ ،وﺗﻨﺎوﻟﺖ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻄﻮر اﻟﻤﺼﻄﻠﺢ ﻓﻲ ﻣﻮاﺿﻴﻊ ﻣﺘﻌﺪدة ،ﻣﻦ
ﻧﺸﺄﺗﻪ ﻛﻤﺼﻄﻠﺢ ﻓﻲ ﺣﻴﺰ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺑﻤﻔﻬﻮﻣﻪ اﻟﻠﻐﻮي ،إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﺘﺪاﺧﻠﺔ ﻣﻌﻪ؛ وأﻫﻤﻬﺎ
ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺸﻌﺮاء اﻟﻤﻮﻟﺪﻳﻦ واﻟﻤﻮﻟﺪﻳﻦ ،وﻗﻀﻴﺔ اﻟﺴﺮﻗﺔ ،وأﺧﻴﺮا ﻋﺮض ﻷﻧﻮاﻋﻪ وﺻﻮره اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.
ﺗﺴﻴﺮ اﻟﺪراﺳﺔ وﻓﻖ اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻻﺳﺘﻘﺮاﺋﻲ اﻻﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻲ ﺑﻤﺤﺎذاة اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﻮﺻﻔﻲ ،وﺗﺤﺎول رﺻﺪ
أﻣﺎﻛﻦ ﺗﻮاﺟﺪ اﻟﻤﺼﻄﻠﺢ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﻟﻔﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واﻷدﺑﻴﺔ ،وﺑﻴﺎن اﻟﻤﻮاﺿﻊ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﺨﺪم ﻓﻴﻬﺎ وﻣﺪى
ﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻪ ،واﺳﺘﻨﺒﺎط أﺑﻌﺎده وﺻﻮره واﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻪ ووﻇﻴﻔﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻹﺑﺪاﻋﻲ.
ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ
اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﺼﺪر وﻟﱠﺪ ،وﺗَﻮﻟِﻴﺪ اﻟﻤﺮأةِ :ﺟﻌﻠُﻬﺎ ﺗَﻠِﺪ ،واﻟﻮﻟﻴﺪ ﻫﻮ اﻟﺼﻐﻴﺮ،
واﻟْﻤﻮﻟﱠﺪةُ :اﻷﻣﺔ اﻟﱠﺘِﻲ وﻟِﺪتْ ﺑﻴﻦ اﻟْﻌﺮبِ وﻧﺸﺄَت ﻣﻊ أَوﻻدﻫﻢ وﺗﺄَدﺑﺖ ﺑﺂداﺑﻬﻢ )اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،ﻣﺎدة وﻟﺪ(،
وﺗَﻮﻟﱠﺪ اﻟﺸﻲءُ ﻣِﻦ اﻟﺸﻲءِ ،أي أﻧﺸﺄه واﺳﺘﺨﺮﺟﻪ ﻣﻨﻪ ،وﺗﻮﻟِﻴﺪ اﻟﻜَﻬﺮﺑﺎء ،أي ﻣﺮﻛﺰ إﻧﺘﺎج اﻟﻄﱠﺎﻗَﺔ
اﻟﻜَﻬﺮﺑﺎﺋِﻴﺔ ،ووﻟﱠﺪ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻜﻼم :اﺳﺘﺤﺪﺛﻪ واﺑﺘﺪﻋﻪ ،وﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ واﻷدب ﻧﻘﻮل :ﺗَﻮﻟﻴﺪ ﻛﻠِﻤﺎتٍ
ﺟﺪِﻳﺪةٍ؛ أي اﺷﺘﻘَﺎﻗُﻬﺎ ،واﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﻫﻮ إﺗﻴﺎن اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤﺴﺘﻄﺮف اﻟﺠﺪﻳﺪ ،وﻋﻜﺴﻬﺎ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ،
وﻓﻲ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ واﻟﺘﺼﻮف ﻫﻮ "ﻣﻨﻬﺞ اﺳﺘﺨﺪﻣﻪ ﺳﻘﺮاط ﻻﺳﺘﺨﻼص اﻷﻓﻜﺎر اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﺬﱢﻫﻦ،
وذﻟﻚ ﺑﺈﻟﻘﺎء أﺳﺌﻠﺔ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﺗﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﺬﻛﱠﺮ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ اﻷوﻟﻴﺔ" )ردﻳﺒﻮش ،2014 ،ص.(128
وﻓﻲ اﻻﺻﻄﻼح؛ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﻫﻮ :أن ﻳﻨﺸِﺊ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻣﻌﺎﻧﻲ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ ﻣﻔﺮدات وﺗﺮاﻛﻴﺐ ﺳﺎﺑﻘﺔ،
ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻮﻟﱢﺪ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻠﺘﺮاﻛﻴﺐ ﻣﻌﻨﻰ آﺧﺮ ،و ﻫﻮ وﺿﻊ أو ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻦ
ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺤﺪد اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ آﻟﻴﺎت ﻟﻐﻮﻳﺔ ﺗﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻮﺿﻊ ،وﻳﻌﺮف اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺑﺄﻧﻪ" :ﻋﻤﻠﻴﺔ
اﺳﺘﺨﺮاج اﻟﻠﻔ ﻆ اﻟﺠﺪﻳﺪ ،أو ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻘﺪﻳﻢ ﻓﻲ ﻣﻌﻨﻰ ﺟﺪﻳـﺪ ،ﺳﻮاء أﻛﺎن اﻟﻠﻔﻆ ﻋﺮﺑﻲ
اﻷﺻﻞ أم ﻛﺎن ﻣﻌﺮﺑﺎ ،وﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻳﻤﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎر اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﻹﺑﺪاع اﻟﺬي ﻳﻨﺸﺊ ﺗﺄﻟﻴﻔًﺎ ﻓﻲ اﻟﻠﻔﻆ أو
ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻨﻰ" )اﻷﺷﻬﺐ ،2011 ،ص ،(95وﻋﻠﻴﻪ ﻛﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻤﺼﻄﻠﺢ ﻫﻮ وﻟﻴﺪ.
وإن أﻣﻌﻨﱠﺎ اﻟﻨ ﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻠﻐﻮي واﻻﺻﻄﻼﺣﻲ ﻟﻜﻠﻤﺔ ﺗﻮﻟﻴﺪ ،ﻧﺠﺪ أﻧﻬﺎ ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﺪﻻﻻت
واﻟﺴﻴﺎﻗﺎت ،إذ إن ﻟﻬﺎ ﺣﻀﻮرا ﻓﻲ ﺷﺘّﻰ اﻟﻤﻴﺎدﻳﻦ ،وﻟﻬﺎ اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت ﺷﺎﺋﻌﺔ وﻣﺘﺪاوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺪﻳﻢ
واﻟﺤﺪﻳﺚ ،وﻳﻤﻜﻨﻨﺎ إﺟﻤﺎل ﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﻪ اﻟﻨﻘﺎد اﻟﻘﺪﻣﺎء واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ﻋﻦ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ،ﻓﻲ
أﻧﻪ ﺗﻔﺎﻋﻞ أو ﺗﺰاوج ﺑﻴﻦ اﻷﻟﻔﺎظ واﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ ﻹﻧﺘﺎج ﺻﻮر وﻣﻌﺎن ﺟﺪﻳﺪة ،ﻣﺘﻮاﻟﺪة ﻋﻨﻬﺎ
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ﻣﻠﻜﺎوي

وﻣﺸﺎﺑﻬﺔ ﻟﻬﺎ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ ،ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻫﻲ ،أو ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﺪرس اﻟﻨﺼﻮص اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ وﻣﺎ ﻳﻄﺮأ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻣﻦ ﺗﻐﻴّﺮات ،واﻟﺮواﺑﻂ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻤﻌﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﻘﺎد اﻟﻌﺮب
ﺗﻨﺎول ﻧﻘﺎد اﻟﻌﺮب اﻟﻘﺪﻣﺎء ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ،ووﻇﻔﻮه ﻓﻲ أﻋﻤﺎﻟﻬﻢ اﻷدﺑﻴﺔ،
ﺷﺄﻧﻪ ﺷﺄن أي ﻣﺼﻄﻠﺢ ،إﻻ أن ﺗﻌﺪد دﻻﻻت اﻟﻤﺼﻄﻠﺢ ﻓﺮﺿﺖ اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻪ ،ﺣﻤﻞ ﺑﻌﻀﻬﺎ
دﻻﻻت ﺳﻠﺒﻴﺔ وأﺧﺮى إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ،وﺗﺸﻌﺒﺖ ﺻﻮره وﺗﺴﻤﻴﺎﺗﻪ وأﻧﻮاﻋﻪ ،وﺑﺪا ﻣﻌﻬﺎ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﻏﻨﻴﺎ
وﺣﻴﻮﻳﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻷدﺑﻲ واﻟﻨﻘﺪي.
ﻓﻲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻇﻬﺮ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﻓﻲ أﻣﺎﻛﻦ ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ ﻓﻲ أﻋﻤﺎل اﻟﺠﺎﺣﻆ )255ﻫـ( ﻣﻨﻬﺎ ﻛﺘﺎب
اﻟﺤﻴﻮان وﻓﻲ رﺳﺎﺋﻠﻪ اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ ،إﻻ أن ﻇﻬﻮره ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز اﻷﻗﻮال أو اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﺟﺎء ﺑﻌﻀﻬﺎ
ﺧﺎﺻﺎ ﺑﺎﻟﺸﻌﺮاء اﻟﻤﻮﻟﺪﻳﻦ .ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻗﺘﺼﺮ اﺑﻦ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎ )322ﻫـ( ﻓﻲ ﻋﻴﺎر اﻟﺸﻌﺮ ﻋﻠﻰ ﻫﺆﻻء اﻟﺸﻌﺮاء
اﻟﻤﻮﻟﺪﻳﻦ ،ﻓﻲ ﺧﻀﻢ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻤﺤﺪث ،واﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻪ .وأورد اﺑﻦ وﻛﻴﻊ
اﻟﺘﻨﺴﻲ )393ﻫـ( ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻟﻤﻨﺼﻒ ﻟﻠﺴﺎرق واﻟﻤﺴﺮوق ﻣﻨﻪ ،ﻟﻔﻆ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ ﺳﺮﻗﺎت
اﻟﻤﺘﻨﺒﻲ" ،اﻟﺘﻲ ﻗﺴﻤﻬﺎ إﻟﻰ ﻋﺸﺮة أﻧﻮاع وﺟﻌﻞ ﻟﻬﺬه اﻟﻌﺸﺮة أﺿﺪادا ﺗﺴﺎوﻳﻬﺎ ،وذﻛﺮ اﻟﺘﻨﺴﻲ
ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﻓﻲ اﻟﻌﺸﺮة اﻟﺤﺴﻨﺔ ،وﻣﻨﻬﺎ؛ اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻌﻨﻰ ﻣﻦ ﻣﻌﻨﻰ ،وﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻌﺎن ﻣﺤﺴﻨﺎت ﻓﻲ
أﻟﻔﺎظ ﻣﺨﺘﻠﻔﺎت" )ﻋﺒﺎس ،2001 ،ص  (288وﻋﻠﻴﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ أن ﻳﻌﺜﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ
ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻞ أﻓﻜﺎره ﻋﻦ اﻟﺴﺮﻗﺔ اﻟﺤﺴﻨﺔ ،وأن ﻳﻠﺘﻘﻂ ﻣﺎدة ﺟﻴﺪة ﺣﻮل اﻟﻤﺼﻄﻠﺢ ﻟﺪﻳﻪ.
وﻧﺎﻗﺶ اﺑﻦ رﺷﻴﻖ اﻟﻘﻴﺮواﻧﻲ )463ﻫـ( ﻓﻲ اﻟﻌﻤﺪة ﻓﻲ ﻣﺤﺎﺳﻦ اﻟﺸﻌﺮ وآداﺑﻪ ،ﺑﺎﺑﺎ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان
اﻟﻤﺨﺘﺮع واﻟﺒﺪﻳﻊ ،أورد ﻓﻴﻪ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ وﻗﺪم ﺗﻌﺮﻳﻔًﺎ واﻓﻴﺎ ﻟﻪ ،و"ﻫﻮ أن ﻳﺴﺘﺨﺮج اﻟﺸﺎﻋﺮ
ﻣﻌﻨﻰ ﻣﻦ ﻣﻌﻨﻰ ﺷﺎﻋﺮ ﺗﻘﺪﻣﻪ ،أو ﻳﺰﻳﺪ ﻓﻴﻪ زﻳﺎدة؛ ﻓﻠﺬﻟﻚ ﻳﺴﻤﻰ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ،وﻟﻴﺲ ﺑﺎﺧﺘﺮاع؛ ﻟﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ
اﻻﻗﺘ ﺪاء ﺑﻐﻴﺮه ،وﻻ ﻳﻘﺎل ﻟﻪ أﻳﻀﺎً ﺳﺮﻗﺔ إذا ﻛﺎن ﻟﻴﺲ آﺧﺬاً ﻋﻠﻰ وﺟﻬﻪ" )اﻟﻘﻴﺮواﻧﻲ ،2012
ص ،(274وﻓﻲ ﺿﻮء ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ،ﻳﺘﻀﺢ أن اﻟﻘﻴﺮواﻧﻲ أﻟّﻢ ﺑﺠﻮاﻧﺐ ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ،ﻷﻧﻪ
ﻗﺪم ﺗﻌﺮﻳﻔًﺎ واﻓﻴﺎ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻐﻴﺮه ،وﻳﺒﺪو أن اﻟﻘﻴﺮواﻧﻲ أدرك أﻣﺮ ﺗﺪاﺧﻞ اﻟﻤﻔﻬﻮم ﻣﻊ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ
وﻗﻀﺎﻳﺎ أﺧﺮى؛ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ اﻟﺴﺮﻗﺔ ،واﻧﺘﺒﻪ إﻟﻰ أن اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺧﻂ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻴﻦ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ واﻻﺧﺘﺮاع،
وﺷﺮح ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ واﺿﺤﺔ؛ ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻌﻨﻰ ﻣﻦ ﻣﻌﻨﻰ ،وﺣﺪد أن ﻋﻤﻠﻴﻪ اﻻﺳﺘﺨﺮاج
ﻻﺑﺪ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻦ ﺷﺎﻋﺮ ﺳﺎﺑﻖ ،إﻣﺎ ﺑﺎﻟﺰﻳﺎدة أو اﻟﺤﺬف أو ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﻠﻤﺔ ﺑﻜﻠﻤﺔ ،وﻫﻮ ﻳﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ واﻟﺘﺄﺛﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ،وأﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻨﻘﺪي.
وأﻓﺮد اﺑﻦ أﺑﻲ اﻹﺻﺒﻊ اﻟﻤﺼﺮي )654ﻫـ( ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﺘﺤﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﺜﺮ ،ﺑﺎﺑﺎ
ﻣﺴﺘﻘﻠًﺎ ﻟﻤﺼﻄﻠﺢ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ؛ ﻫﻮ ﺑﺎب اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ،ﺗﺘﺒﻊ ﻓﻴﻪ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ وأﻧﻮاﻋﻪ ،وﻧﺎﻗﺶ اﻟﻤﺼﻄﻠﺢ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ
واﻓﻴﺔ ،وﺟﻌﻞ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺘﺰاوج؛ ﺑﻴﻦ اﻟﻜﻼم واﻟﺠﻤﻞ ،وﺑﻴﻦ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ،وﻧﺎﻗﺶ اﻟﻤﺼﺮي
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اﻟﻤﺼﻄﻠﺢ ،واﺑﺘﺪأ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ" :اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﺑﻴﻦ :ﻣﻦ اﻷﻟﻔﺎظ وﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ،ﻓﺎﻟﺬي ﻣﻦ
اﻷﻟﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﺑﻴﻦ أﻳﻀﺎً ،ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻤﺘﻜﻠﻢ ﻣﻦ ﻟﻔﻈﻪ وﻟﻔﻆ ﻏﻴﺮه ،وﺗﻮﻟﻴﺪه ﻣﻦ ﻟﻔﻆ ﻧﻔﺴﻪ ،واﻷول ﻫﻮ
أن ﻳﺰوج اﻟﻤﺘﻜﻠﻢ ﻛﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﻟﻔﻈﻪ إﻟﻰ ﻛﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﻏﻴﺮه ،ﻓﻴﺘﻮﻟﺪ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻛﻼم ﻳﻨﻘﺾ ﻏﺮض ﺻﺎﺣﺐ
اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ،وذﻟﻚ ﻓﻲ اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻤﻔﺮدة دون اﻟﺠﻤﻞ اﻟﻤﺆﺗﻠﻔﺔ" )اﻟﻤﺼﺮي ،1963 ،ص،(494
وأورد اﻟﻤﺼﺮي ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﻮاﻫﺪ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻳﻦ اﻟﻀﺮﺑﻴﻦ ﻣﻮﺿﺤﺎ أن اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﻫﻮ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﺰاوج
ﻟﻔﻆ ﻣﻊ ﻟﻔﻆ أو ﻣﻌﻨﻰ.
أﻣﺎ ﻣﻦ ﺟﺎء ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ أﻣﺜﺎل؛ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر اﻟﺒﻐﺪادي )1093ﻫـ( ﻓﻲ ﺧﺰاﻧﺔ اﻷدب وﻟﺐ ﻟﺒﺎب
ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ،ﻓﻘﺪ ﻋﺮض اﻟﻤﺼﻄﻠﺢ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ أﻗﺴﺎم اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ أﺑﻲ اﻹﺻﺒﻊ ﻓﻲ ﺗﺤﺮﻳﺮ
اﻟﺘﺤﺒﻴﺮ ،وﻣﺜﻠﻪ ﻓﻌﻞ اﻟﻤﺤﺒﻲ ) (1111ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ )ﻧﻔﺤﺔ اﻟﺮﻳﺤﺎﻧﺔ ورﺷﺤﺔ ﻃﻼء اﻟﺤﺎﻧﺔ( ،وذﻛﺮ اﺑﻦ
ﻣﻌﺼﻮم اﻟﻤﺪﻧﻲ )1120ﻫـ( ﻓﻲ أﻧﻮار اﻟﺮﺑﻴﻊ ﻓﻲ أﻧﻮاع اﻟﺒﺪﻳﻊ ،اﻟﻤﺼﻄﻠﺢ أﺛﻨﺎء ﺗﺘﺒﻌﻪ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﺴﺮﻗﺔ،
وﻳﺒﺪو أﻧﻪ ﻧﻘﻠﻬﺎ ﻋﻦ ﺳﺎﺑﻘﻴﻪ ،ﻷﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺒﺪل اﻟﺸﻮاﻫﺪ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ،وﻟﻢ ﻳﺄت ﺑﻔﻜﺮة ﺟﺪﻳﺪة ﻗﺎﺑﻠﺔ
ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔ.
وﻻ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ ﻗﺼﺮ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﻓﻴﻤﺎ ذﻛﺮﻧﺎه ﻣﻦ ﻧﻘﺎد إﻻ أﻧﻬﻢ اﻷﺑﺮز ،ﻓﻘﺪ أﺗﻰ
ذﻛﺮ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ اﻷﻧﻮار وﻧﺰﻫﺔ اﻟﺒﺼﺎﺋﺮ واﻷﺑﺼﺎر ﻻﺑﻦ ﺧﻤﻴﺲ اﻟﻤﻘﺎﻟﻲ )639ﻫـ(،
وﺻﺒﺢ اﻷﻋﺸﻰ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻹﻧﺸﺎ ﻷﺑﻲ ﻋﺒﺎس اﻟﻘﻠﻘﺸﻨﺪي )821ﻫـ( ،وﻓﻲ رﻳﺤﺎﻧﺔ اﻷﻟﺒﺎ وزﻫﺮة
اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻟﺸﻬﺎب اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺨﻔﺎﺟﻲ )1111ﻫـ( ،ﻧﻬﺎﻳﻚ ﻋﻦ ورود اﻟﻤﺼﻄﻠﺢ ﻓﻲ ﺻﺮوف اﻟﻌﻠﻮم
اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺣﻴﺚ ﺟﺎء اﻟﻤﺼﻄﻠﺢ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﻟﻔﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ؛ ﻣﻔﺘﺎح اﻟﻌﻠﻮم ﻟﻠﺴﻜﺎﻛﻲ )626ﻫـ(،
واﻟﻤﺆﻟﻔﺎت اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ واﻟﻌﻘﺎﺋﺪﻳﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻠﻞ واﻷﻫﻮاء واﻟﻨﺤﻞ ﻻﺑﻦ ﺣﺰم اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ
)456ﻫـ( ،واﻟﻄﺒﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ اﻟﻄﺐ ﻻﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎ )428ﻫـ( ،واﻟﺤﺎوي ﻷﺑﻲ ﺑﻜﺮ اﻟﺮازي)864ﻫـ(
وﻏﻴﺮﻫﺎ.
ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ وﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻄﻮره
ﻣﺮ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺑﻤﺮاﺣﻞ ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ ،ﻇﻬﺮ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺑﺄﺷﻜﺎل ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ودﻻﻻﺗﻪ اﻟﻤﺘﺒﺎﻳﻨﺔ .وﻓﻲ ﻣﺎ
ﻳﺄﺗﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﺮﺻﺪ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻄﻮر واﻟﺪﻻﻻت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻪ ،وﻣﻼﺣﻈﺔ ﻣﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﻬﺬه اﻟﻤﺮاﺣﻞ ،وﻓﻲ
اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﺼﻄﻠﺢ ﻋﻨﺪ أﺑﺮز اﻟﺪارﺳﻴﻦ واﻟﻨﻘﺎد ،ﻣﻊ ﺑﻴﺎن ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻪ ﻋﺒﺮ اﻷزﻣﻨﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ:
اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ :اﻟﻤﺼﻄﻠﺢ ﻓﻲ اﻟﻤﻔﻬﻮم اﻟﻠﻐﻮي
ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ ﻗﺮاءة ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﻓﻲ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واﻷدﺑﻴﺔ ،ﻟﻠﺠﺎﺣﻆ )255ﻫـ( ﻓﻲ ﻣﻮاﺿﻊ
ﻣﺘﻌﺪدة ﻣﻮزﻋﺔ ﻓﻲ ﻛﺘﺒﻪ ورﺳﺎﺋﻠﻪ ،إﻻ أن اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻟﻠﻤﺼﻄﻠﺢ ﺟﺎء ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻠﻐﻮي
اﻟﻌﺎم ،وﺟﻠﻪ ﺑﻤﻌﻨﻰ اﻻﺑﺘﺪاع واﻻﺳﺘﺤﺪاث ،ﻣﺜﺎل ذﻟﻚ ﺣﻴﻦ ذﻛﺮ اﻟﻤﺼﻄﻠﺢ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ اﺑﺘﺪﻋﻪ
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ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺮش ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت

ﻣﻠﻜﺎوي

اﻟﺤﺠﺎج ﻣﻦ اﻟﺴﻔﻦ واﻟﻤﺤﺎﻣﻞ ،ﻳﻘﻮل" :وﻟﻮﻻ ﻏَﻀﺎر اﻟﺼﻴﻦ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻷرض ﻟﻢ ﺗﻌﺮﻓﻮا اﻟﻐَﻀﺎر،
ﻋﻠﻰ أَن اﻟﺬي ﻋﻤﻠْﺘُﻢ ﻇﺎﻫﺮ ﻓﻴﻪ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ،ﻣﻨﻘﻮص اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻋﻦ ﺗﻤﺎم اﻟﺼﻴﻨﻲ) "!اﻟﺠﺎﺣﻆ،1965 ،
ج ،1ص ،(26واﻟﻐﻀﺎر ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﻮل ﻫﻮ اﻹﻧﺎء اﻟﻤﺼﻨﻮع ﻣﻦ ﺣﺒﻴﺒﺎت ﻟﺰﺟﺔ ،وﻳﺸﻴﺮ اﻟﺠﺎﺣﻆ ﻣﻦ
ﺧﻼﻟﻪ إﻟﻰ ﺻﻨﻌﺔ اﻟﺼﻴﻨﻲ واﺧﺘﺮاﻋﻪ ،وﻣﻌﻨﻰ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﻓﻲ اﻟﻘﻮل ﻳﻮازي ﻣﻔﻬﻮم اﻻﺧﺘﺮاع ودﻻﻻﺗﻪ.
وﻓﻲ ﻣﻮﺿﻊ آﺧﺮ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﻪ )اﻟﺒﻐﺎل( ﻳﻘﻮل اﻟﺠﺎﺣﻆ" :ﻫﺬا ﺣﺪﻳﺚ ﻣﺼﻨﻮع ،وﻣﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ
اﻟﺮواﻓﺾ")اﻟﺠﺎﺣﻆ ،1995 ،ص (18أي ﻣﻦ اﺧﺘﺮاع اﻟﺮواﻓﺾ ،وﻫﻮ ﺑﻤﻌﻨﻰ اﺧﺘﺮاع اﻟﻜﻼم وﺗﺄﻟﻴﻔﻪ،
ﻓﺎﻟﺠﺎﺣﻆ ﻫﻨﺎ ﻋﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺼﻄﻠﺢ ﻓﻲ ﻣﺪﻟﻮﻟﻪ اﻟﻌﺎم ،وﻟﻢ ﻳﻘﻢ ﺑﺪراﺳﺘﻪ ﻛﻮاﺣﺪ ﻣﻦ
اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ ،إﻧﻤﺎ اﺳﺘﻌﻤﻠﻪ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻧﻪ اﻟﻠﻐﻮي اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻓﻲ ﺟﻤﻠﺔ أﻗﻮاﻟﻪ
وﺗﻌﻠﻴﻘﺎﺗﻪ ،وﻟﻢ ﻳﺘﻔﺮد ﻓﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﺼﻄﻠﺢ واﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻣﺘﺪاد ﻣﺼﻨﻔﺎﺗﻪ اﻷدﺑﻴﺔ واﻟﻨﻘﺪﻳﺔ.
وﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺑﺪﻻﻟﺔ اﻻﺧﺘﺮاع ﻫﻮ اﻟﻌﺘﺒﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﻜﺮة ﻣﻦ
ﻓﻜﺮة ،وﻣﻌﻨﻰ ﻣﻦ ﻣﻌﻨﻰ أو ﺷﻲء ﻣﻦ ﺷﻲء ،وﻗﺪ ﻳﻀﻴﻖ ﻫﺬا اﻟﻨﻄﺎق ﺣﺘﻰ ﻳﺼﻴﺮ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺻﻨﻮا
ﻟﻼﺑﺘﻜﺎر؛ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﺮاﻗﺼﺎت اﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ )685ﻫـ( اﻟﺘﻲ أﺷﺎر إﻟﻴﻬﺎ إﺣﺴﺎن ﻋﺒﺎس ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ
اﻟﻨﻘﺪ " وﻟﺬﻟﻚ ﺳﻤﻰ اﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﻣﺎ ﺗﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺠﺪة ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻻﺑﺘﻜﺎر أو اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻤﺮﻗﺺ وﺳﻤﻲ
ﻣﺎ دوﻧﻪ ﻣﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ أﺛﺎره ﻣﻦ اﻻﺑﺘﺪاع ) (...ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻤﻄﺮب" )ﻋﺒﺎس ،2001 ،ص  ،(542وﻳﻤﻜﻦ
اﻋﺘﺒﺎر ﻫﺬه اﻟﻨﻘﻄﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻷدب ﻣﺤﻮرﻳﺔ ،ذﻟﻚ أن ﻟﻠﺘﻮﻟﻴﺪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻜﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺨﺘﺮع ،ﻟﺬا ﺳﻨﺠﺪه
ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺷﺤﺎت واﻟﻤﻌﺎرﺿﺎت وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻨﻮن.
واﻟﺤﻘﻴﻘﺔ أن ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﻣﺘﻤﺎزج ﻣﻊ ﻣﻌﻨﻰ اﻻﺧﺘﺮاع ،وﻗﺪ ورد ﻓﻲ ﺗﺮاﺛﻨﺎ اﻟﻘﺪﻳﻢ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻗﺎت
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻫﺎن ﻓﻲ وﺟﻮه اﻟﺒﻴﺎن ﻻﺑﻦ وﻫﺐ اﻟﻜﺎﺗﺐ )335ﻫـ( ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ" :وﺳﻤﻲ
اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺷﺎﻋﺮاً ﻷﻧﻪ ﻳﺸﻌﺮ ﻟﻤﺎ ﻻ ﻳﺸﻌﺮ ﻟﻪ ﻏﻴﺮه ،ﻓﺈذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻌﻨﻰ واﺧﺘﺮاﻋﻪ،
واﺳﺘﻄﺮاف ﻟﻔﻆ واﺑﺘﺪاﻋﻪ ،أو زﻳﺎدة ﻓﻴﻤﺎ أﺟﺤﻒ ﺑﻪ ﻏﻴﺮه ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ،أو ﻧﻘﺺ ﻣﻤﺎ أﻃﺎﻟﻪ ﺳﻮاه ﻣﻦ
اﻷﻟﻔﺎظ ،وﺻﺮف ﻣﻌﻨﻰ إﻟﻰ وﺟﻪ ﻣﻦ وﺟﻪ آﺧﺮ ،ﻛﺎن اﺳﻢ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺠﺎزاً ﻻ ﺣﻘﻴﻘﺔ" )اﻟﻜﺎﺗﺐ،
 ،1969ص ،(130واﻟﺤﻘﻴﻘﺔ أن ﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﻪ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻣﺘﻤﻢ ﻟﻤﺎ ﺟﺎء ﻗﺒﻠﻪ ﻓﻲ دراﺳﺎت اﻟﻨﻘﺎد وﻣﺆﻛﺪ
ﻋﻠﻰ ﻇﻬﻮر ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﻓﻲ داﺋﺮة اﻻﺧﺘﺮاع ،ﻣﻤﺎ ﺟﻌﻞ ﺗﻮاﺟﺪه ﻓﻲ داﺋﺮة اﻟﺤﻴﺰ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ.
اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :اﺧﺘﻼط اﻟﻤﺼﻄﻠﺢ ﻓﻲ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻌﺮاء اﻟﻤﻮﻟﱠﺪﻳﻦ واﻟﻤﻮﻟﱢﺪﻳﻦ
ﺗﺪاﺧﻞ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﻣﻊ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﻣﻮﻟﱠﺪ وﻣﺼﻄﻠﺢ ﻣﻮﻟﱢﺪ ،ﻓﺎﻟﻤﻮﻟﱠﺪ _ﺑﻔﺘﺢ اﻟﻼم اﻟﻤﺸﺪدة_ ﻫﻮ
اﻟﻤﺴﺘﺤﺪث ﻣﻦ أي ﺷﻲء ،واﻟﻤﻮﻟﱢﺪ _ﺑﻜﺴﺮ اﻟﻼم اﻟﻤﺸﺪدة_ ﻫﻮ دﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ وﻟِﺪ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب
وﻧﺸﺄَ ﻣﻌﻬﻢ ﻣﻦ أﺻﻮل ﻏﻴﺮ ﻋﺮﺑﻴﺔ ،وﻛﻼ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ واﻟﻨﻘﺪ ﻣﺘﻘﺎرب ﺣﺪ اﻻﻣﺘﺰاج،
ودﻻﻟﺘﻬﻤﺎ ﻣﺘﺸﺎﺑﻬﺔ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ ،واﻟﻤﻼﺣﻈﺔ اﻟﺒﺎدﻳﺔ ﺗﻮاﺗﺮ ورود ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﻤﻮﻟﱠﺪ وﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﻤﻮﻟﱢﺪ
ﺿﻤﻦ ﻣﺎدة واﺣﺪة وﻫﻲ )وﻟﺪ( ؛ ﺑﺪﻻﻻت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ وﻓﺮوق واﺿﺤﺔ ،إﻻ أن اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺪ
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ﺑﺪا وﻛﺄﻧﻬﻤﺎ ﻣﺼﻄﻠﺢ واﺣﺪ ،وذﻟﻚ ﻷﺳﺒﺎب أﻫﻤﻬﺎ ﺗﺰاﻣﻦ ﻇﻬﻮرﻫﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﻌﺒﺎﺳﻲ زﻣﻦ ازدﻫﺎر
اﻷدب واﻣﺘﺰاج اﻟﺤﻀﺎرات ،ورﺑﻤﺎ ﻷن أﻛﺜﺮﻳﺔ اﻟﺸﻌﺮاء اﻟﻤﻮﻟﱢﺪﻳﻦ ﻣﻮﻟﱠﺪون ،وﻣﻨﻬﻢ :ﺑﺸﺎر ﺑﻦ ﺑﺮد
)168ﻫـ( وﻫﻮ ﻓﺎرﺳﻲ اﻷﺻﻞ ،وأﺑﻮ ﻧﻮاس )199ﻫـ( ﻣﻦ أبٍ ﻋﺮﺑﻲ دﻣﺸﻘﻲ وأم أﺣﻮازﻳﺔ ،أﻣﺎ اﺑﻦ
اﻟﺮوﻣﻲ )283ﻫـ( ،ﻓﻬﻮ روﻣﻲ اﻷﺻﻞ ،وﻳﺬﻛﺮ أﺻﻠﻪ وﻳﺆﻛّﺪه ﻓﻲ ﻣﻮاﺿﻊ ﻋﺪة ﻓﻲ ﺷﻌﺮه ،وأُﻣﻪ ﻣﻦ
أﺻﻞ ﻓﺎرﺳﻲ.
واﻟﺤﻘﻴﻘﺔ اﻟﻘﺎﻃﻌﺔ ﻓﻲ ﻛﻼ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﻴﻦ ﻳﺆﻛﺪﻫﺎ اﻟﺸﻌﺮ وﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻓﻴﻪ ،ﺣﻴﺚ "دﺧﻞ ﻋﻠﻰ
ﻟﻐﺔ اﻟﺸﻌﺮ أﻟﻔﺎظ ﻏﺮﻳﺒﺔ دﻋﺖ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺤﺎﺟﺔ ،ﻛﺎﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ؛ ﻣﻤﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أﺷﻴﺎء
ﺣﺪﻳﺜﺔ اﻟﻌﻬﺪ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب ،ودﺧﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ أﻳﻀﺎ أﻟﻔﺎظ اﺳﺘﻌﻴﺮت ﻣﻦ ﺻﻠﺐ اﻟﻠﻐﺔ ﻟﻤﻌﺎن ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ﺧﻠﻘﺘﻬﺎ
اﻟﺤﻀﺎرة اﻟﺠﺪﻳﺪة" )اﻟﺒﺴﺘﺎﻧﻲ ،2014 ،ص (22وﻋﻠﻴﻪ ﻧﻼﺣﻆ أن اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻐﺮﻳﺒﺔ واﻟﺠﺪﻳﺪة ﻣﻌﺎ
ﻟﻬﻤﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮﻟﱢﺪ ،واﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻤﻮﻟﺪة ﻓﻲ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﻌﺒﺎﺳﻲ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻻﻧﻔﺘﺎح اﻟﺤﻀﺎري ،اﻟﺬي
أﻛﺴﺒﻬﺎ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻣﺘﻔﺮدة ﻋﻦ اﻟﻌﺼﻮر اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻬﺎ ،ﻓﻲ ﻧﻄﻘﻬﺎ وﻫﻮﻳﺘﻬﺎ وﻣﻌﻨﺎﻫﺎ.
وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن ﻣﺜّﻞ اﻟﺠﺎﺣﻆ )255ﻫـ( ﻣﻘﻴﺎﺳﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻌﺮ ،وﻫﻮ اﻟﺠﻮدة
)اﻟﺠﺎﺣﻆ ،1965 ،ج ،2ص ،(27ﻫﺬا اﻟﻤﻘﻴﺎس اﻟﺬي اﻧﺘﻬﺠﻪ أﻏﻠﺐ اﻟﻨﻘﺎد وﻣﻨﻬﻢ اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ واﻟﺬي
أﻋﺮب ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻛﺘﺎﺑﻪ )اﻟﺸﻌﺮ واﻟﺸﻌﺮاء( )اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ ،1982 ،ج  ،1ص ،(63وﺣﺬا اﺑﻦ
ﻃﺒﺎﻃﺒﺎ )322ﻫـ( ،ﻓﻲ ﻋﻴﺎر اﻟﺸﻌﺮ ﺣﺬو اﻟﺠﺎﺣﻆ واﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ ،ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻟﻔﻈﺔ اﻟﻤﻮﻟﺪﻳﻦ ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻌﺮاء اﻟﻤﺤﺪﺛﻴﻦ ،وﻓﻲ اﻧﺘﺼﺎره ﻟﻤﺎ ﻫﻮ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮ "وﺳﺘﻌﺜﺮ ﻓﻲ أﺷﻌﺎر اﻟﻤﻮﻟﺪﻳﻦ
ﺑﻌﺠﺎﺋﺐ اﺳﺘﻔﺎدوﻫﺎ ﻣﻤﻦ ﺗﻘﺪﻣﻬﻢ ،وﻟﻄﻔﻮا ﻓﻲ ﺗﻨﺎول أﺻﻮﻟﻬﺎ ﻣﻨﻬﻢ ،وﺗﻜﺜﺮوا ﺑﺈﺑﺪاﻋﻬﺎ ﻓﺴﻠﻤﺖ ﻟﻬﻢ
ﻋﻨﺪ إدﻋﺎﺋﻬﺎ")اﺑﻦ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎ ،2005 ،ص ،(8وﻣﻦ ﻗﻮل اﺑﻦ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎ ﻫﺬا ﻳﻈﻬﺮ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﻓﻲ
ﻗﻀﻴﺔ ﺟﺪﻟﻴﺔ؛ وﻫﻲ اﻟﻘﺪﻳﻢ واﻟﺠﺪﻳﺪ ،وﻳﺒﺪو أﻧﻪ ﻧﺎﻗﺶ اﻟﻤﺼﻄﻠﺢ ﻓﻲ ﺿﻮء ﻫﺬه اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪا
ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺳﺒﻘﻪ ،وﻗﺪم ﻓﻴﻪ ﻧﻈﺮﺗﻪ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ،وﻋﺮض ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ وﺻﻮره.
وﻓﻲ اﻟﺘﻴﺎر ذاﺗﻪ درس اﺑﻦ رﺷﻴﻖ اﻟﻘﻴﺮواﻧﻲ )463ﻫـ( ﻓﻲ ﺑﺎب اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﻤﺤﺪﺛﺔ؛ ﻣﻌﺎﻧﻲ
اﻟﻤﻮﻟﺪﻳﻦ وﺣﺮﻛﺔ ﺗﻮاﻟﺪﻫﺎ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﻴﻦ )اﻟﻘﻴﺮواﻧﻲ ،2012 ،ج  ،2ص ،(298-287ﺷﺄﻧﻪ
ﺷﺄن اﻟﺠﺎﺣﻆ واﺑﻦ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎ ،وﻣﻦ اﻟﺠﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﻤﻼﺣﻈﺔ أن ﻫﺬه اﻟﻘﻀﻴﺔ ﺗﺒﺎدﻟﺘﻬﺎ اﻟﻤﺆﻟﻔﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ
واﻷدﺑﻴﺔ ،ﻷﻧﻬﺎ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺄﻋﻼم ﻋﻼ ﺷﺄﻧﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺮ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻌﺼﺮ ،وﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻓﻲ
دراﺳﺎﺗﻬﻢ ﺣﻮل ﻗﻀﻴﺔ اﻟﺸﻌﺮاء اﻟﻤﻮﻟﱠﺪﻳﻦ ﻣﺤﺴﻮم ﻓﻴﻬﺎ إﻟﻰ ﺻﺎﻟﺢ ﺟﻮدة اﻟﺸﻌﺮ.
وأﻣﺎ ﻓﻲ ﺷﺄن اﻟﺸﻌﺮاء اﻟﻤﻮﻟﱢﺪﻳﻦ ﻓﺎﻷﻣﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻷﻧﻨﺎ ﻫﻨﺎ ﺑﻌﻴﺪﻳﻦ ﻋﻦ اﻟﺠﺪة واﻟﺤﺪاﺛﺔ ،وﻓﻲ
ﻣﻮﺿﻊ دراﺳﺔ ﺷﻌﺮاء ﻣﻦ أﺻﻮل ﻏﻴﺮ ﻋﺮﺑﻴﺔ ،وﻟﻌﻞ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻤﻌﺮﺑﺔ اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﻤﻌﺎﺟﻢ
اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻣﺘﺰاج اﻟﻤﻮﻟﱢﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﻌﺮب اﻣﺘﺰاﺟﺎ ﺑﺎﻗﻴﺎ ،إذ ﺑﺎت أﺛﺮه واﺿﺤﺎ ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺮ واﻷدب
واﻟﻌﻠﻮم اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ ،ﻓﻲ اﻟﻌﺼﻮر اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ وﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ اﻟﺤﺎﺿﺮة ،وﺷﻌﺮ اﻟﻤﻮﻟﱢﺪﻳﻦ ﻫﻮ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﺬي
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ﻣﻠﻜﺎوي

اﻧﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ أﻟﺴﻦ ﺷﻌﺮاء ﻣﻦ أﺻﻮل ﻏﻴﺮ ﻋﺮﺑﻴﺔ ،أﺿﺎﻓﻮا إﻟﻴﻪ أﻟﻔﺎﻇًﺎ وأوﺿﺎﻋﺎ ﺷﻌﺮﻳﺔً ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻦ
ﺗﻘﺎﻟﻴﺪ ﺷﻌﺮﻧﺎ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،وﻣﻨﻬﻢ ﺷﻌﺮاء اﻟﻔﺮس اﻟﺬﻳﻦ أﺷﺎﻋﻮا اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻔﺎرﺳﻴﺔ.
وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﺳﺘﻬﺠﺎن اﻟﻌﺮب ﻗﺪﻳﻤﺎ ﻫﺬه اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت ﺑﺴﺒﺐ ﻏﺮاﺑﺘﻬﺎ ،إﻻ أﻧﻬﺎ اﻟﻴﻮم ﻣﺄﻟﻮﻓﺔ
ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻣﻦ وﻓﺮة اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ،واﻟﺤﻘﻴﻘﺔ أن اﻟﻌﺮب "ﻟﻢ ﻳﻌﻮدوا ﻳﺤﻜﻤﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻌﺮ واﻟﻨﺜﺮ ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻬﻢ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺣﺪﻫﺎ ،ﻓﻘﺪ اﻧﻀﻤﺖ إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﺤﻜﻢ اﻷدﺑﻲ اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت اﻟﺘﻲ ﻋﺮﻓﻮﻫﺎ وﻣﺎ أﺛﺮت ﻓﻲ
ﻋﻘﻠﻴﺎﺗﻬﻢ" )ﺿﻴﻒ ،1954 ،ص ،(40وﻫﺬا ﻓﻌﻠﻴﺎ ﻣﺎ ﻧﺠﺪه ﻣﺎﺛﻠًﺎ ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻜﻠﻤﺎت
اﻟﻮاﻓﺪة ﻣﻦ اﻟﺤﻀﺎرات اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ؛ ﻣﺜﻞ ﺑﺴﺘﺎن وأﺻﻠﻬﺎ ﻓﺎرﺳﻲ ﻣﻦ ﺑﻮﺳﺘﺎن ،دِﻫﻠِﻴﺰ ،وﻫﻮ اﻟﺴﺮداب
اﻟﻄﻮﻳﻞ ،وإﺑﺮﻳﻖ ،وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ أﺳﻤﺎء اﻟﺰﻫﻮر واﻷﻃﻌﻤﺔ.
وﺑﺪأت اﻟﻌﺮوﺑﺔ اﻟﻬﺠﻴﻨﺔ اﻟﻤﻤﺰوﺟﺔ ﺑﺎﻟﻌﺠﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻤﺎﻫﻲ ﻣﻊ ﻟﻐﺔ اﻟﺸﻌﺮ؛ وﺑﺎت اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺒﺎﺳﻲ
ﻣﻊ ﻫﺬه اﻟﺘﺤﻮﻻت ﺷﻌﺮا ﺟﺪﻳﺪا ﻣﺨﺘﻠﻔًﺎ ﻋﻦ ﻃﺮق اﻟﻌﺮب ،وﻟﻪ ﻃﺒﺎع ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ﻣﻦ اﻻﻧﻔﺘﺎح
اﻟﺤﻀﺎري ،وﻋﺮف ﻫﺬا اﻟﺸﻌﺮ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻤﻮﻟﱢﺪ أواﻟﻤﺤﺪث ،وأﺻﺤﺎﺑﻪ ﻣﻮﻟﱢﺪﻳﻦ ،وﻣﻊ اﻟﺰﻣﻦ ﺗﻄﻮر
ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﻤﻮﻟﱢﺪ ﺑﺤﻴﺚ أﺻﺒﺢ ﻛﻞ ﺷﺎﻋﺮ ﺑﻌﻴﺪ ﻋﻦ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻣﻮﻟﱢﺪا.
وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﻬﺬه اﻟﻘﻀﻴﺔ _ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﺸﻌﺮاء اﻟﻤﻮﻟﺪﻳﻦ_ ﻋﺮض اﻟﻤﻈﻔﺮ ﺑﻦ ﻓﻀﻞ اﻟﻌﻠﻮي
)656ﻫـ( ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ )ﻧﻀﺮة اﻹﻏﺮﻳﺾ( ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻀﺮورة اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ "ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺸﺎﻋﺮ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ
وﻣﺎ ﻻ ﻳﺠﻮز ،وﻣﺎ ﻳﺪرك ﺑﻪ ﺻﻮاب اﻟﻘﻮل وﻳﺠﻮز" )اﻟﻌﻠﻮي ،1976 ،ص (292ورﺳﻢ ﺧﻄﺔ ﺧﺎﺻﺔ
ﻟﻠﺸﻌﺮاء اﻟﻤﻮﻟﱢﺪﻳﻦ ،إذ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﻮﻟﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﺎ اﺳﺘﻌﻤﻠﺘﻪ اﻟﻌﺮب ﻓﻲ أﺷﻌﺎرﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻀﺮورات ،وﻓﻲ
اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﻮﻟﱢﺪ ﻟﺤﻨًﺎ ﻻ ﺗﺴﺘﺴﻴﻐﻪ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻣﺜﻞ اﻹﻗﻮاء ،وأﻳﻀﺎ ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻌﺮف
ﺑﺎﻹﻛﻔﺎء واﻹﻳﻄﺎء واﻟﺴﻨﺎد ،وﻏﻴﺮﻫﺎ ،ووﺿﺢ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻤﻮﻟﱢﺪ وﻣﺎﻟﻪ وﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺮ.
وﻋﻠﻴﻪ ﺗﺠﺴﺪت ﻓﻜﺮة ﺗﺤﻴﻄﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻵراء ﺗﺒﺘﻌﺪ وﺗﻘﺘﺮب ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻓﻲ أﺣﻘﻴﺔ اﻟﺸﻌﺮاء
اﻟﻤﻮﻟﱢﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﻗﻮل اﻟﺸﻌﺮ واﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ اﻟﺬات وﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻃﻘﻮس اﻟﻌﺮب اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ،ﻋﻠﻤﺎ أن ﻣﺎ ﺑﺜﻪ
اﻟﻨﺤﺎة اﻟﻤﺘﻌﺼﺒﻮن ﻓﻲ دراﺳﺎﺗﻬﻢ ﻻ ﻳﻌﺪو أﻗﻮاﻟًﺎ ﻟﻢ ﺗﻠﺒﺚ أن زال أﺛﺮﻫﺎ ﻣﻊ ﻣﺮور اﻟﺰﻣﻦ .وﻣﻊ اﻟﺰﻣﻦ
رﺳﺨﺖ ﻣﻌﺎﻧﻲ وأﻟﻔﺎظ وﻋﺎدات اﻟﻤﻮﻟﺪﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺮ ،وﻓﻲ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ :ﺗﺪاﺧﻞ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﻣﻊ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﺴﺮﻗﺔ اﻷدﺑﻴﺔ
ﺗَﺪاﺧﻞ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﻣﻊ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺴﺮﻗﺔ اﻷدﺑﻴﺔ ،وﺗﻮاﺗﺮ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻤﻨﻄﻠﻖ ،ﻓﻲ ﺑﺎب
اﻟﺴﺮﻗﺔ اﻟﻤﺤﻤﻮدة ،وﻓﻴﻪ وﺿﻊ اﻟﻨﻘﱠﺎد ،واﻟﺸﻌﺮاء ﻗﺪﻳﻤﺎً ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺺ
اﻟﻤﺴﺮوق وﺳﻮاه ،ﻓﻀﺒﻄﻮا ﻋﺪداً ﻣﻦ اﻟﺘﻜﺮار واﻟﺘﺸﺎﺑﻪ اﻟﺘﻲ ﺗَﻘﻲ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﺗُﻬﻤﺔ اﻟﺴﺮﻗﺔ اﻷدﺑﻴﺔ،
إذ ﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ ﻳﺴﺘﺨﺪم ﺗﻠﻚ اﻷﻧﻤﺎط ﺳﺎرﻗﺎً ،أو ﻣﺘﺠﻨﱢﻴﺎً ﻋﻠﻰ ﻧﺺ ﻏﻴﺮه ،وﻣﻨﻬﺎ :اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺎت
واﻹﺣﺴﺎن واﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ،وﻏﻴﺮﻫﺎ .وﻣﻊ ﻫﺬا ﻧﻼﺣﻆ ﺗﻮاﺟﺪ اﻟﺸﻮاﻫﺪ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ
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ﻓﻲ ﺑﺎب اﻟﺴﺮﻗﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺪراﺳﺎت ،ﻣﻤﺎ ﺟﻌﻞ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﻓﻲ ﺑﺎب اﻟﺴﺮﻗﺔ ﺣﻴﻨًﺎ؛ وﺣﻴﻨًﺎ آﺧﺮ
ﻓﻲ ﺑﺎب اﻹﺑﺪاع اﻟﺸﻌﺮي.
وﻗﺪ أﺷﺎر ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎد إﻟﻰ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺜﻬﻢ ﻋﻦ اﻹﺑﺪاع اﻟﺸﻌﺮي ،ورﺑﻄﻮا
ﺣﺪﻳﺜﻬﻢ ﻓﻴﻪ ﻣﻊ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﺴﺮﻗﺎت اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ،وﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﺜّﻞ اﻵﻣﺪي )370ﻫـ( ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ
)اﻟﻤﻮازﻧﺔ( ﺑﻴﻦ ﺳﺮﻗﺎت أﺑﻲ ﺗﻤﺎم وﺳﺮﻗﺎت اﻟﺒﺤﺘﺮي ،ﺣﻴﺚ أﻛﺪ أن اﻟﺴﺮﻗﺔ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ
اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ،وإﻧﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﻤﺨﺘﺮﻋﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ .أﻣﺎ اﻻﺷﺘﺮاك ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦ ﺷﺎﻋﺮﻳﻦ ﻣﺘﻘﺎرﺑﻴﻦ
ﻓﺄﻣﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ،وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ أن ﻣﺎ ﺗﻨﺎوﻟﻪ ﻣﻦ ﺷﻮاﻫﺪ ﺷﻌﺮﻳﺔ ﻫﻮ ﺿﻤﻦ اﻟﺴﺮﻗﺔ اﻟﻤﺤﻤﻮدة ﻣﻦ ﺣﺴﻦ
اﻷﺧﺬ واﻻﺗﺒﺎع وﻏﻴﺮﻫﺎ _وﻫﻲ ﺻﻮر ﻣﻦ ﺻﻮر اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ_ ،إﻻ ورودﻫﺎ ﻓﻲ ﺑﺎب اﻟﺴﺮﻗﺎت أﺧﺮﺟﻬﺎ ﻣﻦ
داﺋﺮة اﻟﻤﻮازﻧﺔ إﻟﻰ ﺗﻬﻤﺔ اﻟﺴﺮﻗﺔ.
وﻓﻲ ﻫﺬا ﻧﺎﻗﺶ اﺑﻦ أﺑﻲ اﻟﻄﺎﻫﺮ ﻓﻲ ﺻﻔﺤﺎت ﻛﺘﺎب اﻟﻤﻮازﻧﺔ ﻣﺎ ﻋﺪه اﻵﻣﺪي ﻣﻦ ﺳﺮﻗﺎت أﺑﻲ
ﺗﻤﺎم واﻟﺒﺤﺘﺮي ،وﺣﺎول ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻷﺑﻴﺎت وإﺧﺮاﺟﻬﺎ ﻣﻦ داﺋﺮة اﻟﺴﺮﻗﺔ ،ﻳﻘﻮل" :وﻣﻤﺎ ﻧﺴﺒﻪ اﺑﻦ أﺑﻲ
ﻃﺎﻫﺮ ﻓﻴﻪ اﻟﺴﺮق وﻟﻴﺲ ﺑﻤﺴﺮوق؛ ﻷﻧﻪ ﻣﻤﺎ ﻳﺸﺘﺮك اﻟﻨﺎس ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ،وﻳﺠﺮي ﻋﻠﻰ أﻟﺴﻨﺘﻬﻢ"
)اﻵﻣﺪي ،1992 ،ج ،1ص  ،(123وﻟﻠﻌﻠﻢ أن اﺑﻦ أﺑﻲ اﻟﻄﺎﻫﺮ أﻳﺪ اﻵﻣﺪي ﻓﻲ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ
ﻣﺴﺮوﻗﺔ ،واﻟﺤﻘﻴﻘﺔ أﻧﻬﺎ ﺑﻌﻴﺪة ﻋﻦ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺴﺮﻗﺔ ،وأﻗﺮب إﻟﻰ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ وﺣﺴﻦ اﻷﺧﺬ وﺗﻮارد
اﻟﺨﻮاﻃﺮ.
وذﻫﺐ اﺑﻦ وﻛﻴﻊ اﻟﺘﻨﺴﻲ )393ﻫـ( ﻣﺬﻫﺐ اﻵﻣﺪي ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﺴﺮﻗﺔ ،ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ )اﻟﻤﻨﺼﻒ
ﻟﻠﺴﺎرق واﻟﻤﺴﺮوق ﻣﻨﻪ( إﻻ أﻧﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﻓﻴﻪ ،واﺧﺘﻠﻂ اﻷﻣﺮ ﻋﻨﺪه ﺑﻴﻦ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ واﻟﺘﺄﺛﺮ وﺑﻴﻦ اﻟﺴﺮﻗﺔ؛ ﻓﻲ
إﻇﻬﺎر ﺳﺮﻗﺎت أﺑﻲ اﻟﻄﻴﺐ اﻟﻤﺘﻨﺒﻲ ،وﺑﺎن اﻟﺘﻨﺎﻗﺾ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ واﺿﺤﺎ ،ﺣﻴﺚ ﺣﺎول اﻧﺼﺎف اﻟﻤﺘﻨﺒﻲ
وﻃﻌﻨﻪ ﻓﻲ ذات اﻟﻮﻗﺖ ،ﻓﻔﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻧﺎﻗﺶ "اﺑﺘﻜﺎرات اﻟﻤﺘﻨﺒﻲ ،وﻣﺎ أﻛﺜﺮﻫﺎ ،وﻣﺎ أﺑﻌﺪه ﻣﻦ اﻻﻧﺼﺎف
ﻣﻨﻬﺎ" )ﻋﺒﺎس ،(293 ،2001 ،و ﻟﻌﻞ ﻣﺮاده ﻓﻴﻬﺎ ﻛﻴﺪي ﺿﺪ اﻟﻤﺘﻨﺒﻲ ،إذ اﺗﺨﺬ ﺟﺎﻧﺐ اﻹﻧﺼﺎف ﻓﻲ
اﻟﺴﺮﻗﺎت اﻟﻤﺤﻤﻮدة ،وﺟﺎﻧﺐ اﻻﺟﺤﺎف ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﺮﻗﺎت ﻣﺬﻣﻮﻣﺔ ،وﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻈﺮه ﺳﺮﻗﺔ
ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ.
وﻳﺒﺪو أن ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﻣﻊ اﺑﻦ وﻛﻴﻊ ،ﺣﺎﺿﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﺮﻗﺔ اﻟﻤﺤﻤﻮدة ﻓﻲ ﺑﺎب )ﺗﻔﺴﻴﺮ وﺟﻮه
اﻟﺴﺮﻗﺎت( )اﻟﺘﻨﺴﻲ ،1994 ،ص ،(103وﻣﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ )اﻟﻤﻨﺼﻒ( ﻗﻮل أﺑﻲ ﻧﻮاس] :ﻣﻦ
اﻟﺮﻣﻞ[
ﺗﺪع اﻟﻠﻴﻞ ﻧﻬﺎرا
واﺳﻘﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻛﻤﻴﺖ
ﻓﺎﺷﺘﻖ ﻣﻦ ذﻟﻚ] :ﻣﻦ اﻟﺒﺴﻴﻂ[
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ﻣﻠﻜﺎوي

ﻓﺎﻟﺪﻫﺮ ﺷﺮاﺑﻬﺎ ﻧﻬﺎر

ﻻ ﻳﻨﺰل اﻟﻠﻴﻞ ﺣﻴﺚ ﺣﻠﺖ

وﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﻋﻘﺐ اﻟﺘﻨﺴﻲ ﻗﺎﺋﻠًﺎ "وﻛﻞ ﻫﺬه ﻣﻌﺎن ﻣﺘﻘﺎرﺑﺎت وأﻟﻔﺎظ ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﺎت ﻣﻮﻟﺪ ﺑﻌﻀﻬﺎ
ﺑﻌﻀﺎ")اﻟﺘﻨﺴﻲ 1994 ،ص ،(520وﻟﻌﻞ اﻟﺘﻨﺴﻲ ﻫﻨﺎ أﺗﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ أو ﻣﻮﻟﺪ ﻓﻲ ﺑﺎب
اﻟﺴﺮﻗﺎت اﻟﻤﺤﻤﻮدة ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻣﺤﺘﻮى ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻟﻤﺘﻮﺟﻪ ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺒﻪ إﻟﻰ اﻻﻧﺘﻘﺎد ،وﻣﻦ ﺳﺮﻗﺎت
اﻟﻤﺘﻨﺒﻲ ﻓﻲ )اﻟﻤﻨﺼﻒ( ﻗﻮﻟﻪ:
ﻓﻴﺎ ﻋﺠﺒﺎً ﻣﻨﻲ أﺣﺎوِلُ وﺻﻔَﻪ
وﻗﺪ ﻓﻨﻴﺖ ﻓﻴﻪ اﻟﻘﺮاﻃﻴﺲ واﻟﺼﺤﻒ
ﻗﺎل أﺑﻮ ﺗﻤﺎم:

ﺗﺮﻛﺘﻬﻢ ﺳﻴﺮاً ﻟﻮ أﻧّﻬﺎ ﻛُﺘﺒﺖْ

ﻟﻢ ﺗُﺒﻖ ﻓﻲ اﻷرض ﻗﺮﻃﺎﺳﺎً وﻻ ﻗَﻠَﻤﺎ

وﻋﻠﻖ اﻟﺘﻨﺴﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪ اﻟﻤﻨﻘﻮل ﻣﻦ رﺳﺎﻟﺔ اﻟﺤﺎﺗﻤﻲ )اﻟﻤﻮﺿﺤﺔ ﻓﻲ ذﻛﺮ ﺳﺮﻗﺎت اﻟﻤﺘﻨﺒﻲ
وﺳﺎﻗﻂ ﺷﻌﺮه( ﻓﻲ اﻷﺳﻠﻮب ذاﺗﻪ" :اﻟﻘﺮﻃﺎس ﻣﺤﺘﺎج إﻟﻰ اﻟﻘﻠﻢ ،واﻟﻘﺮاﻃﻴﺲ واﻟﺼﺤﻒ ﻓﻲ ﻣﻌﻨﻰ
ﻣﺘﻘﺎرب ،ﻓﺄﺑﻮ ﺗﻤﺎم أﺳﺒﻖ وأﺣﺪق وﻛﻼﻣﻪ أرﺟﺢ ﻓﻬﻮ أوﻟﻰ ﺑﻘﻮﻟﻪ" )اﻟﺘﻨﺴﻲ ،1994 ،ص ،(520
وﻟﻮ ﺗﻤﻌﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺖ ﻓﺈن اﻟﻨﺎﻇﺮ ﻟﻦ ﻳﺠﺪ أي ﺳﺮﻗﺔ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻷن اﻟﻘﺮﻃﺎس واﻟﻘﻠﻢ واﻟﺼﺤﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﻞ
اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ ،واﻟﺤﻘﻴﻘﺔ اﻟﺒﺎدﻳﺔ ﻓﻴﻬﻤﺎ؛ أن اﻟﻤﺘﻨﺒﻲ وﻟّﺪ ﺑﻴﺘﻪ ﻣﻦ اﻷﻟﻔﺎظ واﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ
اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ ﺑﻴﺖ أﺑﻲ ﺗﻤﺎم .ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ أن أﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻟﻢ ﻳﺴﻠﻢ ﻗﺒﻠﻪ ﻣﻦ ﺗﻬﻤﺔ اﻟﺴﺮﻗﺔ ،ﻓﻬﻲ ﺣﺮب
أدﺑﻴﺔ ،وﻫﺬه اﻟﺤﺮب اﻷدﺑﻴﺔ ﻣﺪﻋﺎة إﻟﻰ ﺗﺸﺎﺑﻚ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﻣﻊ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﺴﺮﻗﺔ.
وﻳﺬﻫﺐ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻨﺪور ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻤﻨﻬﺠﻲ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب "أن اﻟﺴﺮﻗﺎت ﻗﺒﻞ اﺑﻦ وﻛﻴﻊ ﻟﻢ
ﺗﻈﻬﺮ إﻻ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻇﻬﺮ أﺑﻮ ﺗﻤﺎم وﻗﻴﺎم ﺧﺼﻮﻣﺔ ﺣﻮﻟﻪ ،وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺎل إن أﻣﺮ اﻟﺴﺮﻗﺎت ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ"
)ﻣﻨﺪور ،1996 ،ص  ،(357وﻳﻀﻴﻒ ﻣﻨﺪور أن ﺑﻌﺾ اﻟﻨﻘﺎد ﻟﻢ ﻳﻔﺮق ﺑﻴﻦ اﻟﺴﺮﻗﺔ واﻟﺘﺄﺛﺮ ،وأن
اﻟﺨﺼﻮﻣﺔ ﺣﻮل اﻟﻤﺘﻨﺒﻲ ﻟﻌﻮاﻣﻞ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ أن ﻣﻨﺎﻓﺴﻲ اﻟﻤﺘﻨﺒﻲ ﺗﺄﺛﺮوا ﺑﻪ ،وﻫﺬا ﺑﺤﺪ ذاﺗﻪ
دﻟﻴﻞ ﻗﺎﻃﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻫﺒﺘﻪ ،إﻻ أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺴﻠﻢ ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺴﺮﻗﺔ.
وﻳﻌﺪ ﻛﺘﺎب اﻟﺘﻨﺴﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻨﻘﺪ ﻷﻧﻪ ﻟﻔﺖ اﻷﻧﻈﺎر إﻟﻰ ﻧﻘﺎط ﻋﺪﻳﺪة ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔ
واﻟﺒﺤﺚ ،وﻷﻧﻪ ﺣﺾ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎد ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﻤﺘﻨﺒﻲ وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﻢ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺠﺮﺟﺎﻧﻲ )392ﻫـ(
ﻓﻲ ﻣﺆﻟﻔﻪ اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺘﻨﺒﻲ وﺧﺼﻮﻣﻪ ،اﻟﺬي داﻓﻊ ﻓﻴﻪ ﻋﻦ اﻟﻤﺘﻨﺒﻲ وﻧﻔﻰ ﺗﻬﻤﺔ اﻟﺴﺮﻗﺔ ﻋﻨﻪ وﻋﻦ
ﻏﻴﺮه ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ،ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ "ﻓﻤﺘﻰ ﻧﻈﺮت أن ﺗﺸﺒﻴﻪ اﻟﺤﺴﻦ ﺑﺎﻟﺸﻤﺲ واﻟﺒﺪر،
واﻟﺠﻮاد ﺑﺎﻟﻐﻴﺚ واﻟﺒﺤﺮ ) (...ﺣﻜﻤﺖ أن اﻟﺴﺮﻗﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻨﺘﻔﻴﺔ ،واﻷﺧﺬ ﺑﺎﻻﺗﺒﺎع ﻣﺴﺘﺤﻴﻞ
ﻣﻤﺘﻨﻊ")اﻟﺠﺮﺟﺎﻧﻲ ،1966 ،ص (184وﻳﻤﻜﻜﻨﺎ ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻪ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﺗﺪاﺧﻞ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻣﻊ
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اﻟﺴﺮﻗﺔ اﻷدﺑﻴﺔ وﻣﺤﺎوﻻت اﻟﻨﻘﺎد ﻧﻔﻴﻬﺎ ،وﻟﻠﻌﻠﻢ ﻓﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻫﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت
اﻟﻤﻄﺮوﻗﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ اﻟﻨﻘﺪي ،ﺧﺎﺻﺔ أﻧﻪ واﻗﻊ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺘﺪاﺧﻞ ﻗﻠﺒﺎ وﻗﺎﻟﺒﺎ.
وﻓﻲ دﻓﺎع اﻟﺠﺮﺟﺎﻧﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﺘﻨﺒﻲ ﺷﺎﻫﺪﻧﺎ ﺻﻮر اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﺒﺘﻪ ﻓﻲ ﻣﺆﻟﻔﻪ ،وﻟﻮ أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺼﺮح
ﺑﻬﺎ ،إﻻ أﻧﻪ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺳﺮﻗﺎت اﻟﻤﺘﻨﺒﻲ اﻗﺘﺪى ﺑﺂﻟﻴﺎﺗﻬﺎ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ واﻟﺘﺄﺛﺮ ﻓﻲ ﺻﻮرﻫﺎ ﻣﻦ
ﺣﺴﻦ اﻷﺧﺬ واﻻﺗﺒﺎع ،وﻻ ﺷﻚ أن اﻟﻤﺘﻨﺒﻲ ﺗﻔﻮق ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮه ،وﻫﺬا اﻟﺘﻔﻮق ﻣﺪﻋﺎة إﻟﻰ إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ
ﻓﻲ ﺷﻌﺮه ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ،ودﺣﺾ اﻟﺘﻬﻢ ﻋﻨﻪ وﻫﺬا ﻣﺎ ﻓﻌﻠﻪ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺠﺮﺟﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ
اﻟﺴﺮﻗﺔ اﻟﻤﻤﺪوﺣﺔ ،ﻳﻘﻮل ﻓﻴﻬﺎ" :وﻣﺘﻰ ﺟﺎءت اﻟﺴﺮﻗﺔ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﻲء ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﻳﺐ ،وﻟﻢ ﺗﺤﺺ
ﻓﻲ ﺟﻤﻠﺔ اﻟﻤﺜﺎﻟﺐ ،وﻛﺎن ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻔﻀﻴﻞ أﺣﻖ" )اﻟﺠﺮﺟﺎﻧﻲ ،1966 ،ص.(188
وﻳﺪاﻓﻊ اﻟﺠﺮﺟﺎﻧﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﺘﻨﺒﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺷﻌﺮه ﻣﻊ ﺷﻌﺮ ﻏﻴﺮه ،وﻣﻌﻬﺎ ﻧﻼﺣﻆ ﺳﻤﺔ
ﺗﻨﺎﺳﻞ اﻟﻨﺼﻮص وﺣﺴﻦ اﻷﺧﺬ ،وﻣﻨﻬﺎ ﻗﻮل اﻟﺒﺤﺘﺮي] :ﻣﻦ اﻟﻜﺎﻣﻞ[
وﻣﻈﻔﺮ ﺑﺎﻟﻤﺠﺪ إدراﻛﺎﺗﻪ
ﻓﻲ اﻟﺤﻆ زاﺋﺪة ﻋﻠﻰ أوﻃﺎره
أﺑﻮ اﻟﻄﻴﺐ -وﻗﺪ ﻓﺴﺮ ﻣﺎ أﻏﻔﻠﻪ اﻟﺒﺤﺘﺮي ،ﻳﻘﻮل:
ﻓــﻤ ــﺎ ﻳـﻘــﻮل ﻟﺸـﻲءٍ :ﻟﻴـﺖ ذﻟﻚ ﻟﻲ
ﺗـﻤ ـﺴـﻲ اﻷﻣﺎﻧـﻲ ﺻﺮﻋـﻰ دون ﻣﺒـﻠﻐـﻪ
ﻻﺷﻚ أن ﻫﺬا اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ اﻟﺬي أﺿﺎﻓﻪ اﻟﻤﺘﻨﺒﻲ ،ﻻ ﻳﺤﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺮﻗﺔ ﻷن اﻟﻤﺘﻨﺒﻲ ﺗﻔﻮق ﻋﻠﻰ
اﻟﺒﺤﺘﺮي "ﻳﻘﻮل :إﻧﻪ ﺑﻠﻎ ﻓﻮق ﻣﺎ ﻳﺘﻤﻨﺎه ،ﻓﻼ ﻳﺮى ﺷﻴﺌﺎً ﻟﻢ ﻳﺼﻞ إﻟﻴﻪ ،ﻓﻴﺘﻤﻨﻰ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻪ ! ﺑﻞ إذا
ﺗﻤﻨﻰ ﺷﻴﺌﺎً وﺻﻞ إﻟﻴﻪ ،وإﻟﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺧﻴﺮ ﻣﻨﻪ" )اﻟﻤﻌﺮي ،1984 ،ج ،3ص ،(275وﻫﻮ ﻓﻲ ﻫﺬا
ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﻗﻮل ﻋﻨﺘﺮة اﻟﻌﺒﺴﻲ:
وﻗﺎﺗﻞ ذﻛﺮاك اﻟﺴﻨﻴﻦ اﻟﺨﻮاﻟﻴﺎ
أﻻ ﻗﺎﺗﻞ اﻟﻠّﻪ اﻟﻄّﻠﻮل اﻟﺒﻮاﻟﻴﺎ
وﻗﻴﻠﻚ ﻟﻠﺸﻲء اﻟّﺬي ﻻ ﺗﻨﺎﻟﻪ

إذا ﻣﺎ ﺣﻼ ﻓﻲ اﻟﻌﻴﻦ :ﻳﺎ ﻟﻴﺖ ذا ﻟﻴﺎ!

ﻫﺬا اﻟﺘﻨﺎﺳﻞ اﻟﻮاﺿﺢ ﻓﻲ اﻷﺑﻴﺎت ﻻ ﻳﻨﺪرج ﻓﻲ أﺑﻮاب اﻟﺴﺮﻗﺔ وإن ﺑﺪا ﻟﻨﺎ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺼﺎدر
ﺳﺮﻗﺔ ،إﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﺻﻮرة ﻣﻦ ﺻﻮر اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ أو اﻟﺘﻄﻮر .واﻟﺤﻘﻴﻘﺔ أﻧﻨﺎ اﻟﻴﻮم ﻻ ﻧﺠﺪ ﻓﻲ ﺷﻌﺮ اﻟﻤﺘﻨﺒﻲ
أي ﺳﺮﻗﺔ إﻧﻤﺎ ﻧﻘﺮأ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻨﻘﺪ ﺳﺮﻗﺎت اﻟﺸﻌﺮاء وﻋﻴﻮﺑﻬﺎ ،وﻫﻲ ﺑﻌﻴﺪة ﻋﻨﻬﺎ إﻧﻤﺎ ﻫﻲ أﺑﻴﺎت
ﻳﺘﻨﺎﺳﻞ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﻟﻔﺎظ واﻟﻤﻌﺎﻧﻲ واﻷﻏﺮاض وﻏﻴﺮﻫﺎ.
وﻟﻮ ﺗﺄﻣﻠﻨﺎ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ رﺷﻴﻖ اﻟﻘﻴﺮواﻧﻲ )463ﻫـ( ﻓﻲ )اﻟﻌﻤﺪة( ﻟﻮﺟﺪﻧﺎه ﻣﺘﺪاﺧﻠًﺎ
ﻣﻊ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺴﺮﻗﺔ أﻳﻀﺎ ،ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ (...)" :اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﻟﻴﺲ ﺑﺎﺧﺘﺮاع؛ ﻟﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺪاء ﺑﻐﻴﺮه ،وﻻ
ﻳﻘﺎل ﻟﻪ أﻳﻀﺎً ﺳﺮﻗﺔ إذا ﻛﺎن ﻟﻴﺲ آﺧﺬاً ﻋﻠﻰ وﺟﻬﻪ")اﻟﻘﻴﺮواﻧﻲ ،2012 ،ص ،(274وﻓﻲ ﻫﺬا
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ﻣﻠﻜﺎوي

اﻟﻤﻔﻬﻮم ﻧﻔﻰ اﻟﻘﻴ ﺮواﻧﻲ ﺻﻔﺔ اﻻﺧﺘﺮاع واﻷﺻﺎﻟﺔ ،ﻟﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺪاء واﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ،وﻧﻔﻰ ﺗﻬﻤﺔ اﻟﺴﺮﻗﺔ
ﻓﻲ اﻻﺗﺒﺎع اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ،وﻫﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻳﻘﺎرب ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺴﺮﻗﺔ اﻟﻤﺤﻤﻮدة اﻟﻤﺘﻨﺎوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ،
وﻳﻮاﻓﻖ اﻟﻘﻴﺮواﻧﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻗﺪﻣﻪ ﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ ﻣﻔﻬﻮم ﺣﺴﻦ اﻻﺗﺒﺎع واﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ،واﻟﺤﻘﻴﻘﺔ أن اﻟﻘﻴﺮواﻧﻲ أدرك
ﻣﻦ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻋﻤﻖ اﻟﺘﺪاﺧﻞ إﻻ أﻧﻪ ﻧﻔﺎه ﻓﻲ ﻣﻌﺮض ﻛﻼﻣﻪ.
ورﺑﻤﺎ أدرﻛﻬﺎ اﻟﻤﻈﻔﺮ ﺑﻦ ﻓﻀﻞ اﻟﻌﻠﻮي أﻳﻀﺎ )656ﻫـ( ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻋﺮض ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﻓﻲ ﺑﺎب
اﻟﺴﺮﻗﺔ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ )ﻧﻈﺮة اﻹﻏﺮﻳﺾ( ﻓﻲ ﻗﺴﻤﻴﻬﺎ؛ اﻟﻤﺤﻤﻮد واﻟﻤﺬﻣﻮم ،وﻟﻌﻞ ﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﻪ دال ﻋﻠﻰ
ﻓﻄﻨﺔ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻟﻠﺴﺮﻗﺎت وﺗﺪاﺧﻠﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ اﻟﻨﻘﺪي ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺗﻔﺼﻴﻠﻪ ﻟﻠﺴﺮﻗﺔ اﻟﻤﺤﻤﻮدة؛
")اﻟﻌﻠﻮي ،1976 ،ص ،(297-206وﻣﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺎﻗﻬﺎ اﻟﻌﻠﻮي ،ﻣﺎ أﻧﺸﺪه اﻷﺻﻤﻌﻲ:
ﻏﻼم وﻏﻰ ﺗَﻘَﻬﻤﻬﺎ ﻓﺄودى
وﻗﺪ ﻃﺤﻨﺘﻪ ﻣِﺮادةٌ ﻃﺤﻮن
ﻓﺈن ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﻰ اﻹﻗﺪام ﻓﻴﻬﺎ

وﻟﻴﺲ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺎ ﺟﻨﺖ اﻟﻤﻨﻮن

وﻗﻴﻞ ،أﺧﺬه أﺑﻮ ﺗﻤﺎم وﻗﺎل:
ﻷﻣﺮ ﻋﻠﻴﻬﻢ أن ﺗﺘﻢ ﺻﺪوره

وﻟﻴﺲ ﻋﻠﻴﻬﻢ أن ﺗﺘﻢ ﻋﻮاﻗﺒﻪ

وﻋﻠّﻖ اﻟﻌﻠﻮي ﻋﻠﻴﻪ "أن اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻣﺘﻔﻖ واﻟﻠﻔﻆ ﻣﺨﺘﻠﻒ ،وﻫﺬا أﺣﺴﻦ وﺟﻮه اﻟﺴﺮﻗﺎت")اﻟﻌﻠﻮي،
 ،1976ص ،(207واﻟﺤﻖ أن ﻣﺎ ذﻛﺮه اﻟﻌﻠﻮي ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب ،ﻫﻮ ﺻﻠﺐ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ،إﻻ أن
ﻣﺤﺘﻮاه ﻣﺸﺎﺑﻪ إﻟﻰ درﺟﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻊ ﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﻪ اﻟﺘﻨﺴﻲ ،ﻓﻲ اﻟﻤﻀﻤﻮن وﻓﻲ ﺗﺪاﺧﻞ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﻣﻊ
اﻟﺴﺮﻗﺔ.
وأﻗﺮ اﺑﻦ ﻣﻌﺼﻮم اﻟﻤﺪﻧﻲ )1120ﻫـ( ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﻓﻲ )أﻧﻮار اﻟﺮﺑﻴﻊ( أن ﺗﻮﻟﻴﺪ
اﻷﻟﻔﺎظ ﻣﻦ اﻟﺴﺮﻗﺔ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ" :اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﻣﻦ اﻷﻟﻔﺎظ وﻻ ﻳﻌﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎﺳﻦ ،ﺑﻞ ﻫﻮ إﻟﻰ اﻟﺴﺮﻗﺔ أﻗﺮب،
ﻷﻧﻪ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ أن ﻳﺴﺘﺤﺴﻦ اﻟﺸﺎﻋﺮ أﻟﻔﺎﻇًﺎ ﻣﻦ ﺷﻌﺮ ﻏﻴﺮه ﻓﻴﺴﻠﺒﻬﺎ ﻣﻨﻪ ،وﻳﻀﻤﻨﻬﺎ ﻣﻌﻨﻰ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ
اﻷول ،وﻳﻮردﻫﺎ ﻓﻲ ﺷﻌﺮه")اﻟﻤﺪﻧﻲ ،1969 ،ج ،5ص ،(323وﺿﺮب ﻣﺜﻠًﺎ ﻋﻦ أﺑﻲ ﺗﻤﺎم ﻓﻲ
اﺳﺘﺤﺴﺎﻧﻪ ﻟﻔﻈﻪ ﻗﻴﺪ اﻷواﺑﺪ أي اﻟﻮﺣﻮش ﻓﻲ وﺻﻒ اﻟﻔﺮس ﻻﻣﺮئ اﻟﻘﻴﺲ ،وﺣﻴﻦ ﻧﻘﻠﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻐﺰل
ﻓﻲ أﺣﺪ أﺑﻴﺎﺗﻪ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ،ﻋﺪ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺑﺎب اﻟﺴﺮﻗﺔ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ أﻧﻪ ﻧﻔﺎﻫﺎ ﻋﻦ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ اﻟﻤﻌﻨﻮي ،وﻻ ﺷﻚ
أﻧﻨﺎ ﻣﻊ ﺣﺪﻳﺚ اﺑﻦ ﻣﻌﺼﻮم ﺗﻴﻘﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺪاﺧﻞ اﻟﻤﻘﺼﻮد.
وﻫﻨﺎ وﻻ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﺘﺄﻛﻴﺪ أن ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ دﺧﻞ ﺣﻘﻞ اﻟﺴﺮﻗﺔ ،وﻫﺬه اﻟﺴﺮﻗﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺘﻀﺢ
أﺑﻌﺎدﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺴﺮﻗﺔ اﻟﻤﺤﻤﻮدة ،وﻫﻲ ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ ﻟﻤﺎ ﻧﻌﺮﻓﻪ اﻟﻴﻮم ﻓﻲ
ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﻨﺎص وﺗﻮارد اﻟﺨﻮاﻃﺮ ،واﻟﺤﻘﻴﻘﺔ أن ﻗﻀﻴﺔ اﻟﺴﺮﻗﺔ ﻗﺪﻳﻤﺎ ﻟﻢ ﺗﺆﺧﺬ ﻟﻀﺒﻂ اﻟﺴﺮﻗﺔ ﺑﻞ
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ﻟﻠﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ رواد اﻷدب ،وﻳﺒﺪو ﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﻟﻨﺎ أن ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ﺳﺮﻗﺔ؛ وﻫﺬا ﻣﺎ اﺗﻔﻖ
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻨﻘﺎد ،إﻻ أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻠﻐﻲ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﻤﺒﺘﻜﺮة واﻹﺑﺪاع ﻋﻦ أﺻﺤﺎﺑﻬﺎ.
اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ :اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ وأﻧﻮاﻋﻪ
ﺑﺪأ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﻳﺄﺧﺬ أﺷﻜﺎﻟًﺎ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ وأﻗﺴﺎﻣﺎ ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ ،ﺗﻢ إﻳﺮادﻫﺎ ﻓﻲ أﺑﻮاب ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ
)ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﺘﺤﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﺜﺮ( ﻻﺑﻦ أﺑﻲ اﻻﺻﺒﻊ اﻟﻤﺼﺮي)654ﻫـ( ،ﻋﻠﻤﺎ أن ﺑﺎب اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﻋﻨﺪه
ﻓﻲ اﻷﺑﻮاب اﻟﻤﺘﻔﺮﻋﺔ ﻣﻦ ﺑﺎب اﻟﺴﺮﻗﺎت ،وﻗﺪ ﻧﺎﻗﺶ اﻟﻤﺼﺮي ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ،واﺑﺘﺪأ
ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻓﻴﻪ "اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﺑﻴﻦ :ﻣﻦ اﻷﻟﻔﺎظ وﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ،ﻓﺎﻟﺬي ﻣﻦ اﻷﻟﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﺑﻴﻦ أﻳﻀﺎً،
ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻤﺘﻜﻠﻢ ﻣﻦ ﻟﻔﻈﻪ وﻟﻔﻆ ﻏﻴﺮه ،وﺗﻮﻟﻴﺪه ﻣﻦ ﻟﻔﻆ ﻧﻔﺴﻪ ،واﻷول ﻫﻮ أن ﻳﺰوج اﻟﻤﺘﻜﻠﻢ ﻛﻠﻤﺔ ﻣﻦ
ﻟﻔﻈﻪ إﻟﻰ ﻛﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﻏﻴﺮه ،ﻓﻴﺘﻮﻟﺪ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻛﻼم ﻳﻨﻘﺾ ﻏﺮض ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ،وذﻟﻚ ﻓﻲ
اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻤﻔﺮدة دون اﻟﺠﻤﻞ اﻟﻤﺆﺗﻠﻔﺔ" )اﻟﻤﺼﺮي ،1963 ،ص ،(494أﻣﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ "ﻫﻮ أن
ﻳﺰوج اﻟﻤﺘﻜﻠﻢ ﻣﻌﻨﻰ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﺒﺪﻳﻊ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﻓﻴﻪ ،ﻓﻴﺘﻮﻟﺪ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﻦ ﻣﺪﻣﺞ" )اﻟﻤﺼﺮي،1963 ،
ص ،(497وأورد اﻟﻤﺼﺮي ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﻮاﻫﺪ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻳﻦ اﻟﻀﺮﺑﻴﻦ ﻣﻮﺿﺤﺎ أن اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﻳﺘﺄﺗﻰ
ﻣﻦ اﻟﺘﺰاوج واﻟﻔﻦ اﻟﻤﺪﻣﺞ.
ﻓﺎﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﻳﺤﺼﻞ ﻣﻦ ﺗﺰاوج اﻷﻟﻔﺎظ؛ ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ﻛﻠﻤﺔ إﻟﻰ ﻛﻠﻤﺔ ﺳﻤﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﻏﻴﺮه ،أو أن ﻳﺼﻮغ
اﻷﺑﻴﺎت ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻛﻼﻣﻪ ،وﻗﺪ أورده اﻟﻤﺼﺮي ﻓﻲ ﻣﻮاﺿﻊ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ وﺷﻮاﻫﺪ ﻋﺪﻳﺪة؛ ووﺻﻒ
ﺑﻌﺾ اﻷﺑﻴﺎت ﻣﻦ ﻟﻔﻆ ﻧﻔﺴﻪ ،أﻧﻬﺎ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻟﻴﺪ وإﻏﺮاب وإدﻣﺎج ،وﻗﺪم اﻟﻤﺼﺮي ﻫﺬه
اﻷوﺻﺎف ﻣﻊ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻌﺮوف ﻓﻲ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺒﺪﻳﻌﻲ ﻟﻠﺸﻌﺮ ،ﻗﺎﺋﻠًﺎ" :ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻟﻄﻴﻒ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﻗﻮل ﺑﻌﺾ
اﻟﻌﺠﻢ ،وﻫﻮ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻤﺘﻜﻠﻢ ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪ ﻣﻦ ﻟﻔﻆ ﻧﻔﺴﻪ" ،ﻣﺜﻞ ﻗﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮ] :ﻣﻦ اﻟﻮاﻓﺮ[
وﻣﺒﺴﻤﻪ اﻟﺸﻲ اﻟﻌﺬب ﺻﺎد
ﻛﺄن ﻋ ــﺬاره ﻓـــﻲ اﻟـ ـﺨ ـــﺪ ﻻم
ﻓﻼ ﻋﺠﺐ إذا ﺳـﺮق اﻟـﺮﻗـﺎد

وﻃ ــﺮة ﺷـ ـﻌ ــﺮه ﻟ ــﻴﻞ ﺑـ ـﻬـ ــ ــﻴﻢ

وﻳﺘﺎﺑﻊ اﻟﻤﺼﺮي ﺗﻮﺿﺤﻴﻪ ﻓﻲ اﻷﺑﻴﺎت ﻗﺎﺋﻼً" :ﻓﺈن ﻫﺬا اﻟﺸﺎﻋﺮ وﻟﺪ ﻣﻦ ﺗﺸﺒﻴﻪ اﻟﻌﺬار ﺑﺎﻟﻼم،
وﺗﺸﺒﻴﻪ اﻟﻔﻢ ﺑﺎﻟﺼﺎد ﻟﻔﻈﺔ ﻟﺺ ،ووﻟﺪ ﻣﻦ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ وﻣﻌﻨﻰ ﺗﺸﺒﻴﻪ اﻟﻄﺮة ﺑﺎﻟﻠﻴﻞ ذﻛﺮ ﺳﺮﻗﺔ اﻟﻨﻮم،
ﻓﺤﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ وإﻏﺮاب وإدﻣﺎج ،وﻫﺬا ﻣﻦ أﻏﺮب ﻣﺎ ﺳﻤﻌﺖ ﻓﻲ ذﻟﻚ ،وﻫﻮ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ
اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ اﻟﻠﻔﻈﻲ")اﻟﻤﺼﺮي ،1976 ،ص .(495وﻋﻠﻴﻪ ﺑﺪا اﻹﻏﺮاب ﻓﻲ اﻷﺑﻴﺎت ﻣﻦ ﺗﻼﻋﺐ أﻟﻔﺎﻇﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﻏﺮﻳﺒﺔ ،وﻓﻲ اﻟﻤﻌﻨﻰ واﻷﺳﻠﻮب ،وﺑﺪا اﻹدﻣﺎج ﻓﻲ ﺗﺂﻟﻒ أﻟﻔﺎﻇﻬﺎ وﺗﻨﺎﻏﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺻﻮرة
واﺿﺤﺔ ،وﻓﻲ ﺻﻴﺎﻏﺘﻬﺎ اﻟﻔﺮﻳﺪة ،ﻓﻔﻲ اﻟﺒﻴﺖ اﻷول )ﻻم  +ﺻﺎد = ﻟﺺ( وﻫﻲ ﺗﺴﺎوي ﻟﻔﻈﺔ =
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ﻣﻠﻜﺎوي

)ﺳﺮق( ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺖ اﻟﺜﺎﻧﻲ ،ﻷن اﻟﻠﺺ ﻳﻘﻮم ﺑﻔﻌﻞ اﻟﺴﺮﻗﺔ ،وﻫﻨﺎ أراد ﺑﻬﺎ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺳﺮﻗﺔ اﻟﻨﻮم ،وﻣﺎ
أراده اﻟﻤﺼﺮي ﻓﻲ ﻓﻦ اﻹدﻣﺎج.
وﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ رﺳﻢ ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ ﻷﻧﻮاع اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ وﻓﻖ اﻟﺘﻘﺴﻴﻤﺎت اﻟﺘﻲ اﻗﺘﻀﺎﻫﺎ اﻟﻤﺼﺮي ،ورؤﻳﺘﻪ
ﻓﻴﻬﺎ:

أﻧﻮاع اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ

ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻷﻟﻔﺎظ

اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ
ﻣﻦ ﻟﻔﻆ
ﻏﻴﺮه

اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ
ﻣﻦ ﻟﻔﻆ
ﻧﻔﺴﻪ

ﺃﻱ
ﺑﺈﺿــﺎﻓﺔ
ﻛﻠﻤﺔ ﻣﻨﻪ
ﺇﱃ ﻛﻠﻤﺔ

ﺃﻱ
ﺑﺈﺿــﺎﻓﺔ
ﺃﻟﻔـــﺎﻅ
ﺟﺪﻳــﺪﺓ

ﻣﻦ ﺃﻟﻔﺎﻅ
ﻏﲑﻩ

ﺗﺴــﺎﻭﻱ
ـﺎﻗﺾ
ﺃﻭﺗﻨـ

ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ

ﺍﻟﻔــﻦ
ﺍﳌﺪﻣﺞ

ﺗﻮﻟﻴـــــــﺪ
اﻟﻤﻌﻨـــــﻰ
ﻣـــــــــــــــﻦ
ﺗــــــﺰوﻳﺞ
اﻷﻟﻔﺎظ

ﺗ ﺰاوج
اﻷﻟﻔ ﺎظ
ﻲ
ﻓ
اﻟﺠﻤ ﻞ
اﻟﻤﻔﯿ ﺪة،
ﻟﺘﻜ ﻮﯾﻦ
اﻟﻤﻌﻨﻰ

ﺻ ﯿﺎﻏﺔ
ﻣﻌﻨ ﻰ ﻣ ﻦ
ﻣﻌﻨﻲ أﺧ ﺮ
ﺎ
إﻣ
ﺑﺎﻟﺰﯾ ﺎدة
ﻋﻠﯿ ﻪ ،أو
ادﻣﺎﺟﻪ ﻣﻊ
ﻏﯿﺮه
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وﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺮﺳﻢ ﻳﺒﺪو أن اﻟﻤﺼﺮي اﺳﺘﻌﻤﻞ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻔﻦ اﻟﻤﺪﻣﺞ واﻟﺘﺰاوج ،ﻟﻴﺸﻴﺮ ﻓﻴﻬﺎ
إﻟﻰ ﺣﺴﻦ اﻟﺴﺒﻚ ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻜﻼم وﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ،ﻣﺜﻞ أن ﻳﺪﻣﺞ اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﻔﺨﺮ ﻣﻊ اﻟﻤﺪح أو
اﻟﻬﺠﺎء ،أو أن ﻳﺰاوج ﺑﻴﻦ اﻷﻟﻔﺎظ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺻﻴﺎﻏﺘﻪ أو ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻏﻴﺮه ،وﻣﻦ ﻫﺬا ﺗﻈﻬﺮ اﻟﻌﻼﻗﺔ
اﻟﻮﻃﻴﺪة ﺑﻴﻦ اﻟﺘﺰاوج واﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ،وﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺴﺒﺐ ﺑﺎﻟﻤﺴﺒﺐ "ﻓﻨﺼﻮص اﻟﻨﻮع اﻷدﺑﻲ ﻫﻲ ،وﻓﻲ
اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ،ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺘﻴﻦ :أوﻟﻬﻤﺎ ﺗﻮاﺻﻞ وﺗﺸﺎﺑﻪ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ،وﻓﻲ ﺛﺎﻧﻴﻬﻤﺎ ﺣﺎﻟﺔ
اﻧﻘﻄﺎع وﺗﻤﻴﺰ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻨﻔﺮد ،ﻓﺈن ﻟﻢ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻫﺬه اﻟﻔﺮادة ﻟﻴﺲ ﻣﻦ إﺑﺪاع ﺣﻘﻴﻘﻲ")زراﻗﻴﻂ،
 ،2008ص (881وﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﻳﻌﺪ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ اﻷدﺑﻲ ﺳﺒﺒﺎ أو ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻦ ﺗﺰاوج اﻟﻨﺼﻮص وﻏﻴﺮﻫﺎ،
وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻔﺮادة ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺆﻫﻠﻪ أن ﻳﻜﻮن إﺑﺪاﻋﺎ ﻣﺴﺘﻘﻠًﺎ ﻟﻪ ﻣﻤﻴﺰاﺗﻪ اﻟﺨﺎﺻﺔ.
اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ :ﺻﻮر اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ
ﻟﻠﺘﻮﻟﻴﺪ ﺻﻮر ﻣﺘﻌﺪدة ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ أﻧﻮاﻋﻪ؛ ﻓﻲ اﻟﺴﻤﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻷﺳﻠﻮب ،وﻗﺪ ﺗﻢ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ
اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ وﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﺘﻘﺎرﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻨﻰ واﻟﺪﻻﻟﺔ؛ ﻣﻨﻬﺎ :ﺣﺴﻦ اﻷﺧﺬ وﺣﺴﻦ اﻻﺗﺒﺎع،
وﺗﻮارد اﻟﺨﻮاﻃﺮ واﻟﺘﻀﻤﻴﻦ واﻟﻤﻌﺎرﺿﺎت ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ،واﻹﺣﺎﻟﺔ واﻟﺘﻨﺎص ﻓﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ
وﻏﻴﺮﻫﺎ ،و ﺗﻠﻌﺐ اﻟﺬاﻛﺮة اﻟﺪور اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻗﻴﺎم ﻫﺬه اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ،ﻷﻧﻬﺎ
ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ اﻟﺬاﻛﺮة ﻻﺳﺘﺪﻋﺎء اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،وﻫﺬه اﻻﺳﺘﻌﺎدة ﻫﻲ ﺑﺤﺪ ذاﺗﻬﺎ إﻋﺎدة ﺧﻠﻖ
وإﺣﻴﺎء ﻟﻠﻨﻤﺎذج اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﺑﻬﺬا ﻳﺄﺧﺬ اﻟﻌﻤﻞ ﺷﻜﻠًﺎ ﺟﺪﻳﺪا ،وﻫﺬا اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﻮع
ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ.
وﻟﻬﺬه اﻷﻧﻮاع ﺧﻄﻮط اﺗﻔﺎق واﻓﺘﺮاق ﻣﻊ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ،ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﻣﻼﺣﻈﺘﻬﺎ ،وﻣﻼﺣﻈﺔ
اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﺎﺑﻖ واﻟﻼﺣﻖ ﻓﻴﻬﺎ:
 .1ﺣﺴﻦ اﻷﺧﺬ واﻻﺗﺒﺎع
ﻣﻦ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻤﺘﻨﺎوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺪ ﺑﻤﻔﻬﻮم اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﺣﺴﻦ اﻷﺧﺬ ،وﻫﻲ اﻟﺼﻮرة اﻟﻤﻮازﻳﺔ
ﻟﻤﺼﻄﻠﺢ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ واﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﻣﻨﻪ؛ وﻣﻦ اﻟﻤﻌﺮوف أن اﻷﺧﺬ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻮ أﺧﺬ اﻟﺸﻲء :أي ﺗﻨﺎوﻟﻪ
وﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ ،وﻣﺜﻠﻬﺎ اﻻﺗﺒﺎع ،واﻷﺧﺬ ﻓﻲ اﻻﺻﻄﻼح اﻟﺒﻼﻏﻲ ﻫﻮ اﻟﺴﺮﻗﺔ ،وﺟﺎء ﻓﻲ )ﻣﻌﺠﻢ
ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻨﻘﺪ( ﻷﺣﻤﺪ ﻣﻄﻠﻮب أن ﺣﺴﻦ اﻷﺧﺬ ﻫﻮ "ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻻﺑﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻷن اﻟﻼﺣﻖ ﻳﺘﺄﺛﺮ
ﺑﺎﻟﺴﺎﺑﻖ")ﻣﻄﻠﻮب ،2001 ،ص ،(432وﻫﺬه اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻫﻲ ﻗﻮام اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺑﺄﻧﻮاﻋﻪ ،وﻗﺪ ﺗﻨﺎول أﺑﻮ
ﻫﻼل اﻟﻌﺴﻜﺮي ﺣﺴﻦ اﻷﺧﺬ ﻓﻲ إﺣﺪى أﺑﻮاﺑﻪ وأﺳﻬﺐ ﻓﻴﻪ ،وﻫﻮ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺣﺴﻦ اﻻﺗﺒﺎع ،ﻳﻘﻮل" :ﻟﻴﺲ
ﻷﺣﺪ ﻣﻦ أﺻﻨﺎف اﻟﻘﺎﺋﻠﻴﻦ ﻏﻨﻰ ﻋﻦ ﺗﻨﺎول اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ﻣﻤﻦ ﺗﻘﺪﻣﻬﻢ واﻟﺼﺐ ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﻟﺐ ﻣﻦ ﺳﺒﻘﻬﻢ،
وﻟﻜﻦ ﻋﻠﻴﻬﻢ إذا أﺧﺬوﻫﺎ أن ﻳﻜﺴﻮﻫﺎ أﻟﻔﺎﻇًﺎ ﻣﻦ ﻋﻨﺪﻫﻢ ،وﻳﺒﺮزوﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﺎرض اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ")اﻟﻌﺴﻜﺮي،
 ،1952ص ،(196وﻣﺤﻮر ﺣﺪﻳﺚ اﻟﻌﺴﻜﺮي ﻫﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ وﺷﺮوط اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ،وذﻟﻚ
ﺑﺈﻟﺒﺎﺳﻬﺎ اﻷﻟﻔﺎﻇًﺎ ﺟﺪﻳﺪة واﻟﺰﻳﺎدة وﻋﻠﻴﻬﺎ؛ ﻋﻠﻤﺎ أن اﻟﻌﺴﻜﺮي ﻓﻲ ﻣﻌﺮض ﺣﺪﻳﺜﺔ وﺟﺪ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ﺑﻌﻴﺪة
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ﻣﻠﻜﺎوي

ﻋﻦ أي ﻋﻴﺐ ،وﻫﺬا ﻣﺎ ﻧﺎﻗﺸﺔ اﻟﻨﻘﺎد اﻟﻘﺪﻣﺎء ﺣﻮل اﻷﻟﻔﺎظ واﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺣﺴﻦ اﻷﺧﺬ وﺣﺴﻦ
اﻻﺗﺒﺎع.
 .2ﺗﻮارد اﻟﺨﻮاﻃﺮ
وﻣﻦ ﺻﻮر اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺗﻮارد اﻟﺨﻮاﻃﺮ وﻣﺜﻠﻬﺎ ﺗﻮارد اﻷﻓﻜﺎر ،وﻫﻲ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻷﺷﻌﺎر ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ
واﻷﻟﻔﺎظ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ أﺧﺬ وﻻ ﺳﻤﺎع ،ﻳﻘﻮل اﺑﻦ اﻟﻤﻨﻘﺬ "ﻫﻮ أن ﻳﻘﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺑﻴﺘًﺎ ﻓﻴﻘﻮﻟﻪ آﺧﺮ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ
أن ﻳﺴﻤﻌﻪ")اﺑﻦ اﻟﻤﻨﻘﺬ ،ص ،(217وﻣﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ اﻟﻤﺮاﻓﻘﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻤﺼﻄﻠﺢ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ اﻣﺮؤ اﻟﻘﻴﺲ
وﻃﺮﻓﺔ ﺑﻦ اﻟﻌﺒﺪ ،ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺖ اﻟﻤﺸﻬﻮر] :ﻣﻦ اﻟﻄﻮﻳﻞ[
وﻗﻮﻓًﺎ ﺑﻬﺎ ﺻﺤﺒﻲ ﻋﻠﻲ ﻣﻄﻴﻬﻢ
ﻳﻘﻮﻟﻮن ﻻ ﺗﻬﻠﻚ أﺳﻰ وﺗﺠﻤﻞ
واﻻﺧﺘﻼف أن ﻃﺮﻓﺔ اﺳﺘﻌﻤﻞ ﺗﺠﻠﺪ ﺑﺪل ﺗﺠﻤﻞ ،ﻳﻘﻮل اﻟﻤﻈﻔﺮ اﻟﻌﻠﻮي ﺗﻌﻘﻴﺒﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮارد ﻓﻲ
ﺷﺄن ﻫﺬه اﻷﺑﻴﺎت وﻏﻴﺮﻫﺎ "إﻧﻤﺎ ﺳﻤﻮه ﺗﻮاردا أﻧﻔﺔ ﻣﻦ ذﻛﺮ اﻟﺴﺮﻗﺔ وﺗﻜﺒﺮا ﻋﻦ اﻟﺴﻤﺔ ﺑﻬﺎ"
)اﻟﻌﻠﻮي ،1978 ،ص ،(217ﻓﻬﻮ ﻣﻦ ﺑﺎب اﻟﺘﻠﻄﻒ واﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ،أﻣﺎ اﻟﻌﺴﻜﺮي ﻓﻘﺪ ﺗﻨﺎول ﻫﺬا اﻟﻤﺜﺎل
ﻓﻲ ﺑﺎب ﻗﺒﺢ اﻷﺧﺬ ،وأﻣﺎ ﻣﺎ ﺗﻨﺎوﻟﺘﻪ اﻟﻤﺼﺎدر ﻓﻲ ﺷﺄن اﻟﺘﻮارد ﻣﻘﺎرب ﻟﺤﺴﻦ اﻷﺧﺬ واﻻﺗﺒﺎع.
 .3اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ
واﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ اﻷدﺑﻴﺔ ﺑﺄﺷﻜﺎﻟﻬﺎ ،ﺻﻮرة ﻣﻦ ﺻﻮر اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ؛ ذﻟﻚ أن اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻳﺨﻠﻖ ﻗﺼﻴﺪﺗﻪ ﻣﻦ
ﻗﺼﻴﺪة ﺳﺎﺑﻘﺔ وﻳﻮﻟﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻗﺼﻴﺪة ﺟﺪﻳﺪة ،ﺗﺸﺘﺮك ﻣﻊ ﺳﺎﺑﻘﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻣﻌﻴﻨﺔ ،ﻣﻊ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ
ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺮدﻫﺎ وﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ،واﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ﺗﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﻮاﻃﻦ إﺑﺪاﻋﻴﺔ ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ،ﻣﺘﻮﻟﺪة ﻋﻦ إﺑﺪاع آﺧﺮ
ﺳﺒﻘﻪ زﻣﺎﻧﻴﺎ ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﻤﺪة اﻟﺰﻣﺎﻧﻴﺔ؛ ﺳﻮاء أﻛﺎن ﺷﻌﺮا أم ﻧﺜﺮا ،إﻻ أن اﻻﻧﺘﺸﺎر ﻣﻦ ﺻﺎﻟﺢ
اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ" ،واﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ إﻟﻰ اﻹﺑﺪاع ،واﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ إﻟﻰ اﻻﺑﺘﻜﺎر،
ﻳﻤﺰج ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﺪﻳﻢ واﻟﺤﺪﻳﺚ")ﻣﺼﻄﻔﻰ ،2009 ،ص ،(904ورﻏﻢ أن ﺑﻌﺾ اﻵراء رأت
ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ وﺟﻬﺎ ﻣﻦ وﺟﻮه اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ،إﻻ أﻧﻪ ﻓﻲ ﻫﻴﻜﻠﻪ اﻟﻌﺎم ﻻ ﻳﻨﻢ إﻻ ﻋﻦ ﺑﺮاﻋﺔ ﺻﺎﺣﺒﻪ .وﻣﻦ
اﻟﺠﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ أن اﻟﻤﻌﺎرﺿﺎت ﻟﻢ ﺗﻚ ﻣ ﻌﺮوﻓﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻵوﻧﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﻤﺴﻤﻰ ﻛﻤﺎ ﻧﻌﺮﻓﻬﺎ اﻟﻴﻮم ،ﺑﻞ
ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﻣﺴﻤﻴﺎت ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ ﻣﺜﻞ اﻟﻨﻘﺎﺋﺾ واﻟﺒﺪﻳﻌﻴﺎت وﻏﻴﺮﻫﺎ.
اﻟﻤﻌﺎرﺿﺎت ﻓﻲ ﺑﻨﺎءﻫﺎ اﻟﻌﺎم ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺎﺳﻞ اﻟﻨﺼﻮص ،ﻷن اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻫﻨﺎ ﻻ ﻳﻄﺎل اﻷﻟﻔﺎظ
واﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ﻓﺤﺴﺐ ﺑﻞ ﻳﺘﺠﺎوزﻫﺎ إﻟﻰ اﻟﺸﻜﻞ ﻓﻲ اﻟﻮزن واﻟﺮوي واﻟﺒﺤﺮ وﻏﻴﺮﻫﺎ ،وﻧﺤﻦ ﻫﻨﺎ ﺑﺈزاء ﺑﻌﺾ
ﻧﻤﺎذﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﺎﺳﻞ اﺑﺘﺪء ﻣﻦ اﻟﻌﺼﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻷول إﻟﻰ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺤﺪﻳﺚ ،وﻳﺘﻤﺜﻞ ﻫﺬا
اﻟﻨﻤﻮذج ﻓﻲ ﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺒﺮدة ،واﻟﺒﺮدة ﻫﻲ ﻻﻣﻴﺔ ﻛﻌﺐ ﺑﻦ زﻫﻴﺮ )26ﻫـ( ،وﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﺛﻤﺎﻧﻲ وﺧﻤﺴﻴﻦ
ﺑﻴﺘًﺎ وﻣﻄﻠﻌﻬﺎ] :ﻣﻦ اﻟﺒﺴﻴﻂ[
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ﻣﺘﻴﻢ إﺛــﺮﻫﺎ ﻟـﻢ ﻳﻔﺪ ﻣـﻜﺒﻮل

ﺑﺎﻧﺖ ﺳﻌﺎد ﻓﻘﻠﺒﻲ اﻟﻴﻮم ﻣﺘﺒﻮل

وﻳﺒﺪو أن ﻫﺬه اﻟﻘﺼﻴﺪة ﻛﺎن ﻟﻬﺎ أﺛﺮ واﺿﺢ ﻓﻲ ﻧﻔﻮس اﻟﺸﻌﺮاء ،وﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ اﻷﺧﻄﻞ )70ﻫـ(
اﻟﺬي ﺗﺄﺛﺮ ﺑﻬﺎ وﻋﺎرﺿﻬﺎ ﻣﺒﺘﺪﺋﺎ ﺑﺎﻟﻌﺒﺎرة اﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺣﻴﺔ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ )ﺑﺎﻧﺖ ﺳﻌﺎد( ،ﻳﻘﻮل] :ﻣﻦ اﻟﺒﺴﻴﻂ[
ﻣِﻦ ﺣﺒﻬـﺎ وﺻﺤـﻴـﺢ اﻟﺠﺴـﻢ ﻣﺨـﺒﻮلُ
ﺑﺎﻧَـﺖ ﺳﻌـﺎد ﻓَﻔـﻲ اﻟﻌﻴﻨَﻴﻦ ﻣﻠﻤﻮلُ
ورﺑﻤﺎ أن )ﺑﺎﻧﺖ ﺳﻌﺎد( أﺻﺒﺢ ﻟﻬﺎ وﻗﻊ ﺗﻘﻠﻴﺪي ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺮ؛ ﻳﺸﺎﺑﻪ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ اﻷﻃﻼل ﻓﻲ
)ﻗﻔﺎ ﻧﺒﻚ( ،وﻳﺮوى ﻋﻦ اﻟﺸﻴﺦ اﻹﻣﺎم أﺑﻲ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺨﺸﺎب أﻧﻪ ﻗﺎل" :أﻣﻌﻨﺖ اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻓﻠﻢ أﻗﻊ ﻋﻠﻰ
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﺘﻴﻦ ﻗﺼﻴﺪة ،أوﻟﻬﺎ ﺑﺎﻧﺖ ﺳﻌﺎد" )اﻟﺤﻤﻮي ،1993 ،ج ،1ص ،(766وﻻ ﻋﺠﺐ ﻓﻲ ﻫﺬا
ﻷن )اﻟﺒﺮدة( ﻣﻦ رواﺋﻊ اﻟﺸﻌﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ.
وﻣﻦ اﻟﻤﻌﺮوف أن ﻟﻠﺒﻮﺻﻴﺮي )696ﻫـ( ﻗﺼﻴﺪة ﻣﺴﻤﺎه )اﻟﺒﺮدة( ،ﻗﻴﻞ أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻌﺎرض ﻛﻌﺒﺎ
ﻓﻴﻬﺎ ،ﻛﻞ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻷﻣﺮ أﻧﻪ وﻗﻊ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺒﺮدة اﺳﻤﺎ ﻟﻬﺎ ،رﺑﻤﺎ ﻷن اﻻﺳﻢ ﻧﺎل ﺣﻔﺎوة ﺑﻴﻦ
اﻟﺸﻌﺮاء ،أو ﻷﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻤﺪاﺋﺢ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ،أوﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ،وﻧﺪرك ﻣﻦ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﻘﺼﻴﺪة اﺧﺘﻼف
ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺮوي ،ﻳﻘﻮل اﻟﺒﻮﺻﻴﺮي] :ﻣﻦ اﻟﺒﺴﻴﻂ[
أﻣﻦ ﺗَـﺬَﻛّـُﺮ ﺟﻴﺮان ﺑـﺬِي ﺳـﻠَﻢ

ﻣـﺰﺟـﺖَ دﻣـﻌـﺎً ﺟـﺮى ﻣِﻦ ﻣـﻘْـﻠَﺔٍ ﺑﺪم

أم ﻫﺒﺖ اﻟﺮﻳﺢ ﻣِﻦ ﺗِﻠﻘﺎءِ ﻛﺎﻇِﻤﺔٍ

وأوﻣﺾ اﻟﺒﺮق ﻓِﻲ اﻟﻈﻠْﻤﺎءِ ﻣِﻦ إﺿﻢ

وﻗﻴﻞ أﻧﻪ ﻋﺎرض ﺑﺮدة ﻛﻌﺐ ﺑﻘﺼﻴﺪة أﺧﺮى ،وﻣﻊ ﻫﺬا ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺠﺪ ﻫﺬه اﻟﺒﺮدة ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ
ﻣﻦ اﻷﻫﻤﻴﺔ ،ﻓﻘﺪ "ﻋﻜﻒ اﻟﺪارﺳﻮن واﻟﺸﻌﺮاء ﺑﺎﻟﺸﺮح واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ،واﺳﺘﻠﻬﺎم ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ وأﻟﻔﺎﻇﻬﺎ
ﺑﺎﻟﺘﻀﻤﻴﻦ واﻟﺘﺸﻄﻴﺮ واﻟﺘﺨﻤﻴﺲ واﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ")ﻣﺒﺎرك ،١٩٧١ ،ص  (٢٢٦ -٢١٥وﻣﻦ اﻟﻤﻌﺮوف أن
اﻟﺒﻮﺻﻴﺮي اﺷﺘﻬﺮ ﺑﺎﻟﻤﺪاﺋﺢ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ،وﺗﻔﻮق ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮه ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮاء ﻓﻴﻬﺎ.
وﻓﻲ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﺎرض أﺣﻤﺪ ﺷﻮﻗﻲ ﺑﺮدة اﻟﺒﻮﺻﻴﺮي ﻓﻲ ﻗﺼﻴﺪﺗﻪ اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ ﺑﻨﻬﺞ اﻟﺒﺮدة،
ﻣﺜﻞ ﻓﻴﻬﺎ أﺳﻠﻮﺑﻪ اﻟﺨﺎص وأﻛﺪ ﻣﻮﻫﺒﺘﻪ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ،وﻣﻄﻠﻌﻬﺎ] :ﻣﻦ اﻟﺒﺴﻴﻂ[
أﺣﻞّ ﺳﻔﻚ دﻣﻲ ﻓﻲ اﻷﺷﻬﺮ اﻟﺤﺮم

رﻳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎع ﺑﻴﻦ اﻟﺒﺎن واﻟﻌﻠﻢ

وﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻂ وﺟﺪﻧﺎ اﺗﻔﺎق اﻟﺸﻌﺮاء ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻮع ﺷﻌﺮي واﺣﺪ؛ ﻓﻲ أزﻣﻨﺔ ﻣﺘﺒﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ
ﻣﺮ اﻟﻌﺼﻮر ،وﻟﻤﺴﻨﺎ اﺗﻔﺎق اﻟﺸﻌﺮاء ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﺘﻘﺎرﺑﺔ ﻓﻲ ﺻﻮر اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺮاث واﻟﺘﻨﺎص
اﻟﺪﻳﻨﻲ ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن واﻟﺴﻴﺮة اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ.
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ﻣﻠﻜﺎوي

 .4اﻟﺘﻀﻤﻴﻦ
وﻣﻦ ﺻﻮر اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ أﻳﻀﺎ اﻟﺘﻀﻤﻴﻦ ،وﻫﻮ ﺟﻌﻞ اﻟﺸﻲء ﻓﻲ ﺑﺎﻃﻦ ﺷﻲء آﺧﺮ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ ،وﻓﻲ
اﻷدب ﺟﻌﻞ ﻧﺺ داﺧﻞ ﻧﺺ آﺧﺮ ،وﻗﺪ ﻋﺒﺮ ﻋﻨﻪ اﻟﻨﻘﺎد اﻟﻘﺪﻣﺎء ﻓﻲ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت ﻛﺜﻴﺮة أوﻟﻬﺎ
اﻻﺣﺘﺬاء ،اﻟﺬي ﺗﻨﺎوﻟﻪ اﺑﻦ ﺳﻼم )231ﻫـ( ﻓﻲ ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﻌﺮاء وﻫﻮ "أن ﻳﺤﺘﺬي ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻼم
ﻛﻼﻣﻪ" )اﺑﻦ ﺳﻼم ،2001 ،ص (40أي أن ﻳﻀﻴﻒ ﻋﻠﻴﻪ أﺑﻴﺎﺗًﺎ أو زﻳﺎدة ﻓﻲ اﻷﻗﻮال وﻏﻴﺮﻫﺎ ،وﻳﺒﺪو
أن اﺑﻦ ﺳﻼم ﻗﺪ ﺗﻨﺎول اﻟﺘﻀﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﺴﻤﻴﺎت ﻛﺜﻴﺮة دون أن ﻳﺼﺮح ﺑﻪ ،وﻣﻨﻬﺎ اﻻﺳﺘﺰادة
واﻻﺻﻄﺮاف ،وﻟﻌﻞ ﻫﺬه اﻟﺘﺴﻤﻴﺎت ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ اﻟﻨﻘﺪي ﺑﺪرﺟﺔ ﻛﺒﻴﺮة.
أﻣﺎ اﺑﻦ اﻟﻤﻌﺘﺰ )296ﻫـ( ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻟﺒﺪﻳﻊ ﻓﻘﺪ ﻋﺪ اﻟﺘﻀﻤﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﺤﺎﺳﻦ اﻟﻜﻼم)،اﺑﻦ اﻟﻤﻌﺘﺰ،
 ،1982ص (64دون أن ﻳﻌﺮﻓﻪ .وﻟﻢ ﻳﻜﺘﻤﻞ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ إﻻ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ أﺳﺎﻣﺔ ﺑﻦ ﻣﻨﻘﺬ )584ﻫـ( ﻓﻲ
ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻟﺒﺪﻳﻊ ﻓﻲ اﻟﺒﺪﻳﻊ ﺣﻴﺚ ﻋﺮف اﻟﺘﻀﻤﻴﻦ وﻣﺜﻞ ﻋﻠﻴﻪ ،وﻫﻮ "أن ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﺒﻴﺖ ﻛﻠﻤﺎت ﻣﻦ ﺑﻴﺖ
آﺧﺮ")اﺑﻦ ﻣﻨﻘﺬ ،1978 ،ص ،(350وﻣﻦ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﺸﻜﻠﺖ ﺻﻮرة اﻟﺘﻀﻤﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﺼﻮر اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ،أﻣﺎ
ﻓﻲ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻓﻘﺪ ﺗﺸﻜﻠﺖ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺒﺎﺳﺎت وﻓﻲ ﻇﺎﻫﺮة اﻟﺘﻨﺎص .وﺟﻤﻴﻊ ﻫﺬه اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت
واﻟﺘﺴﻤﻴﺎت وﻏﻴﺮﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﻣﻈﻠﺔ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ اﻟﻨﻘﺪي
 .5اﻟﺘﻨﺎص
اﻟﺘﻨﺎص أﺳﺎﺳﻪ اﻟﻨﺺ ،وﻫﻮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ارﺗﺒﺎﻃًﺎ وﺛﻴﻘًﺎ ﺑﻤﺎ ﺻﻨﻌﺘﻪ ﺟﻮﻟﻴﺎ ﻛﺮﺳﺘﻴﻔﺎ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻬﺎ )ﻋﻠﻢ
اﻟﻨﺺ( ،اﻟﻤﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ ،وﻓﻴﻪ ﻧﺎﻗﺸﺖ ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﻮاﻗﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺺ
ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ أدﺑﻲ وﻧﻘﺪي ﻣﻔﺎده أن اﻟﻨﺺ ﻣﺄﺧﻮذ ﻣﻦ ﻧﺼﻮص أﺧﺮى ،ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻬﺎ "إن إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻨﺺ
ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺣﺎل اﻟﻨﺼﻮص واﻟﺘﺪاﺧﻞ اﻟﻨﺼﻲ ،وﻓﻲ ﻓﻀﺎء ﻧﺺ ﻣﻌﻴﻦ ﺗﺘﻘﺎﻃﻊ وﺗﺘﻨﺎﻓﻰ ﻣﻠﻔﻮﻇﺎت
ﻋﺪﻳﺪة ﻣﺘﻘﻄﻌﺔ ﻣﻦ ﻧﺼﻮص أﺧﺮى")ﻛﺮﺳﺘﻴﻔﺎ ،1991 ،ص (21وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﻔﻬﻮم ﺑﺪت ﺻﻮرة ﻣﻦ
ﺻﻮر اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ،ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺄﺛﺮ اﻟﻼﺣﻖ ﺑﺎﻟﺴﺎﺑﻖ ،واﺣﺘﻮاء اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﺷﻴﺌًﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺮاث.
وﻣﺎ ﻗﺪﻣﻪ ﺟﻴﺮار ﺟﻴﻨﻴﺖ ﻓﻲ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﻨﺎص ﻻ ﻳﻘﻞ أﻫﻤﻴﺔ ﻋﻦ ﺟﻬﻮد ﻛﺮﺳﺘﻴﻔﺎ ،واﻟﻤﻤﻴﺰ ﻓﻲ
دراﺳﺘﻪ أﻧﻪ ﻗﺪم ﻋﺪة ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ اﻟﻤﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺪراﺳﺔ" ،وﺟﻌﻞ
اﻟﺘﻨﺎص ﻋﻨﺼﺮا واﺣﺪا؛ ﺿﻤﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺧﻤﺴﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ :اﻟﻤﺘﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﻨﺼﻴﺔ؛ ﺣﻴﺚ ﻳﻬﺮب
اﻟﻨﺺ ﻣﻦ ذاﺗﻪ وﻳﺘﻌﺎﻟﻰ ﺑﺎﺣﺜًﺎ ﻋﻦ ﺷﻲء آﺧﺮ")ﺟﻨﻴﺖ ،1997 ،ص ،(178وﺟﻤﻴﻊ ﻫﺬه اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت
ﺗﻠﺘﻘﻲ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺪاﺧﻞ اﻟﻨﺼﻮص.
وﻣﻤﺎ ﺗﻘﺪم ﻳﺒﺪو أن اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻓﻲ ﺻﻮر اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ ﺗﻨﻀﻮي ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ
واﻟﺘﺄﺛﺮ ،وﺣﺼﻴﻠﺔ ﻫﺬه اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺑﺎدﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺒﺪأ اﻟﻤﺤﺎﻛﺎة ،أي ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻛﺎة اﻟﻘﺪﻳﻢ أو اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﺼﻮرة
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اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ  :دراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﻄﻠﺢ وﺗﻨﺎﺳﻞ اﻟﻨﺼﻮص

ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺮش ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت

ﻓﻨﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة .وﻟﻌﻞ أﻫﻢ ﻣﺎ ﻳﺠﻤﻊ ﻫﺬه اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺘﻤﺎﻫﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ واﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ،ﻓﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﺗﻢ
دراﺳﺘﻪ ﻓﻲ ﻗﻮاﻟﺐ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﺗﺎرة واﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﺗﺎرة ،وﻳﺒﻘﻰ اﻟﻨﺺ اﻟﻨﺎﺟﺢ ﻫﻮ اﻟﻔﻴﺼﻞ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻷﻣﻮر.
اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ
وﺑﻌﺪ ﻗﺮاءة اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ  /اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﻤﺼﻄﻠﺢ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ وﻏﻴﺮه ﻣﻦ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت
اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻪ ،ﺗﻮﺻﻠﺖ إﻟﻰ اﻵﺗﻲ:
-

أن ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﻳﻘﺪم ﺗﺼﻮراً ﺛﺮﻳﺎً ﻋﻦ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻋﻠﻰ
ﻧﺤﻮ ﺗﺘﺠﻠﻰ ﻓﻴﻪ اﻷﺷﻜﺎل اﻟﻤﺘﻌﺪدة ﻟﺤﻀﻮر ﻧﺺ ﻓﻲ ﻧﺺ آﺧﺮ.

-

إن ﺗﺪاﺧﻞ اﻟﻤﺼﻄﻠﺢ ﻣﻊ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻷدﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻄﻮره ،ﻟﻬﻮ
إﺷﺎرة إﻟﻰ ﻣﺮوﻧﺔ اﻟﻤﺼﻄﻠﺢ وأﻫﻤﻴﺘﻪ ،ﻷﻧﻪ ارﺗﺒﺎﻃﻪ ﺑﻬﺎ؛ ﻣﺪﻋﺎة ﻷن ﻳﺄﺧﺬ اﻟﻤﺼﻄﻠﺢ ﺣﻘﻪ ﻓﻲ
اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واﻷدﺑﻴﺔ ﻣﻌﺎ.

-

إن ﻣﺴﺎﻟﺔ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ واﻟﺘﺄﺛﺮ ﻫﻲ اﻟﺮاﺑﻂ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻓﻲ أﻧﻮاع اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ وﺻﻮره ،وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺘﺄﺛﺮ
وﺟﻬﺎت ﻧﻈﺮ ﻣﺘﻌﺪدة ﺑﻴﻦ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ واﻟﺘﺠﺪﻳﺪ.

-

ﻳﻌﻤﻞ اﻟﻤﺼﻄﻠﺢ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻨﺎﺳﻞ اﻟﻨﺼﻮص ﻋﻠﻰ إﺿﺎﻓﺔ ﺟﻮاﻧﺐ ﺟﺪﻳﺪةً ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ
واﻷدﺑﻴﺔ ،ﻷﻧﻪ ﻳﺆﻛﺪ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺗﺮاﺑﻂ اﻟﻨﺼﻮص وﻳﺨﺮﺟﻬﺎ ﻣﻦ داﺋﺮة اﻟﺘﻬﻢ إﻟﻰ أﻧﻤﺎط وﺻﻮر
ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ.

ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺼﺎدر واﻟﻤﺮاﺟﻊ
اﻷﺷﻬﺐ ،ﺧﺎﻟﺪ ،اﻟﻤﺼﻄﻠﺢ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺒﻨﻴﺔ واﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ،ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺤﺪﻳﺚ ،ارﺑﺪ -اﻷردن ،اﻟﻄﺒﻌﺔ
اﻷوﻟﻰ.2011 ،
اﺳﺘﻴﺘﻴﻪ ،ﺳﻤﻴﺮ ﺷﺮﻳﻒ ،اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت اﻟﻤﺠﺎل واﻟﻮﻇﻴﻔﺔ واﻟﻤﻨﻬﺞ ،ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺤﺪﻳﺚ ،إرﺑﺪ-
اﻷردن ،اﻟﻄﺒﻌﺔ .2008 ،2
اﻟﺒﺴﺘﺎﻧﻲ ،ﺑﻄﺮس ،أدﺑﺎء اﻟﻌﺮب ﻓﻲ اﻷﻋﺼﺮ اﻟﻌﺒﺎﺳﻴﺔ ،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻬﻨﺪاوي ،اﻟﻘﺎﻫﺮة -ﻣﺼﺮ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ
اﻷوﻟﻰ.2014 ،
اﻟﺒﻐﺪادي ،ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر ،ﺧﺰاﻧﺔ اﻷدب وﻟﺐ ﻟﺒﺎب ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم ﻫﺎرون ،ﻣﻜﺘﺒﺔ
اﻟﺨﺎﻧﺠﻲ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة -ﻣﺼﺮ.1997 ،
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ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺮش ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت

ﻣﻠﻜﺎوي

اﻟﺘﻨﻴﺴﻲ ،اﺑﻦ وﻛﻴﻊ أﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﻀﺒﻲ ،اﻟﻤﻨﺼﻒ ﻟﻠﺴﺎرق واﻟﻤﺴﺮوق ﻣﻨﻪ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﻋﻤﺮ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ ادرﻳﺲ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎت ﻳﻮﻧﺲ ،ﺑﻨﻐﺎزي ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ.1994 ،
اﻟﺠﺎﺣﻆ ،أﺑﻮ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻤﺮ اﻟﻜﻨﺎﻧﻲ ،اﻟﺤﻴﻮان ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم ﻫﺎرون ،ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺒﺎﺑﻲ اﻟﺤﻠﺒﻲ،
اﻟﻘﺎﻫﺮة – ﻣﺼﺮ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ .1965 ،2
اﻟﺠﺎﺣﻆ ،أﺑﻮ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﺑﺤﺮ اﻟﻜﻨﺎﻧﻲ ،رﺳﺎﺋﻞ اﻟﺠﺎﺣﻆ ،ﺷﺮﺣﻪ وﻋﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ :ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﺳﻞ ﻋﻴﻮن
اﻟﺴﻮد ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺑﻴﺮوت -ﻟﺒﻨﺎن ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ.1999 ،
اﻟﺠﺎﺣﻆ ،أﺑﻮ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﺑﺤﺮ اﻟﻜﻨﺎﻧﻲ ،اﻟﻘﻮل ﻓﻲ اﻟﺒﻐﺎل ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺷﺎرل ﺑﻼ ،دار اﻟﺠﻴﻞ ،ﺑﻴﺮوت-
ﻟﺒﻨﺎن ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ.1995 ،
اﻟﺠﺮﺟﺎﻧﻲ ،اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ،اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺘﻨﺒﻲ وﺧﺼﻮﻣﻪ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﻠﻲ اﻟﺒﻴﺠﺎوي
وآﺧﺮون ،ﻣﻄﺒﻌﺔ ﻋﻴﺴﻰ اﻟﺒﺎﺑﻲ اﻟﺤﻠﺒﻲ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة -ﻣﺼﺮ.1966 ،
اﻟﺠﻤﺤﻲ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻼم ،ﻃﺒﻘﺎت ﻓﺤﻮل اﻟﺸﻌﺮاء ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺤﻤﺪ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،
ﺑﻴﺮوت -ﻟﺒﻨﺎن ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ.2001 ،
اﻟﺤﺮ ،ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺠﻴﺪ ،اﺑﻦ اﻟﺮوﻣﻲ ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺑﻴﺮوت -ﻟﺒﻨﺎن ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ.1992 ،
ردﻳﺒﻮش ،ﺟﻮرج ،ﺳﻘﺮاط ،ﺗﺮﺟﻤﺔ أﺣﻤﺪ اﻷﻧﺼﺎري ،دار آﻓﺎق ،اﻟﻘﺎﻫﺮة -ﻣﺼﺮ اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ،
.2014
زراﻗﻴﻂ ،ﻋﺒﺪاﻟﻤﺠﻴﺪ ،اﻷﻧﻮاع اﻷدﺑﻴﺔ :ﺑﻴﻦ ﺗﺪاﺧﻞ اﻷﻧﻮاع وﺗﻤﻴﺰ اﻟﻨﻮع ،ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺗﺪاﺧﻞ اﻷﻧﻮاع
اﻷدﺑﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻴﺮﻣﻮك ،ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺤﺪﻳﺚ ،إرﺑﺪ -اﻷردن ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ،
.2008
زﻫﺪي ،ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﺒﺪاﻟﺮؤوف ،اﻟﻤﻌﺎرﺿﺎت اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ وأﺛﺮﻫﺎ ﻓﻲ إﻏﻨﺎء اﻟﺘﺮاث اﻷدﺑﻲ ،دراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻮم
اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻷردﻧﻲ ،اﻟﻤﺠﻠﺪ ) 36اﻟﻤﻠﺤﻖ(.2009 ،
اﻟﺸﺎﻳﺐ ،أﺣﻤﺪ ،ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻨﻘﺎﺋﺾ ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ،اﻟﻘﺎﻫﺮ -ﻣﺼﺮ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ
.1954 ،2
ﺿﻴﻒ ،ﺷﻮﻗﻲ ،اﻟﻨﻘﺪ ،دار اﻟﻤﻌﺎرف ،اﻟﻘﺎﻫﺮة -ﻣﺼﺮ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ .1954 ،5

354

20

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/jpu/vol23/iss1/13

Abdullah Ali malkawi: Transformations of Text and Meaning in the Arab Critical Thought:

اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ  :دراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﻄﻠﺢ وﺗﻨﺎﺳﻞ اﻟﻨﺼﻮص

ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺮش ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت

ﻋﺒﺎس ،إﺣﺴﺎن ،ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﺑﻲ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب ،دار اﻟﺸﺮوق ،ﻋﻤﺎن -اﻷردن ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ،
.2001
اﻟﻌﺴﻜﺮي ،أﺑﻮ ﻫﻼل اﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﻬﻞ اﻟﻌﺴﻜﺮي ،اﻟﺼﻨﺎﻋﺘﻴﻦ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ واﻟﺸﻌﺮ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﺒﺠﺎوي ،دار اﺣﻴﺎء اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻋﻴﺴﻰ اﻟﺒﺎﺑﻲ اﻟﺤﻠﺒﻲ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة -ﻣﺼﺮ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ
اﻷوﻟﻰ.1952 ،
اﻟﻌﻠﻮي ،اﺑﻦ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎ ،ﻋﻴﺎر اﻟﺸﻌﺮ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﺒﺎس ﻋﺒﺪاﻟﺴﺘﺎر ،دار
اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺑﻴﺮوت -ﻟﺒﻨﺎن ،اﻟﻄﺒﻌﺔ .2005 ،2
اﻟﻌﻠﻮي ،اﻟﻤﻈﻔﺮ ﺑﻦ اﻟﻔﻀﻞ ،ﻧﻀﺮة ﻓﻲ ﻧﺼﺮة اﻟﻘﺮﻳﺾ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻬﻰ ﻋﺎرف اﻟﺤﺴﻦ ،ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت
ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،دﻣﺸﻖ -ﺳﻮرﻳﺔ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ.1976 ،
اﻟﻘﻴﺮواﻧﻲ ،أﺑﻮ ﻋﻠﻲ اﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ رﺷﻴﻖ اﻷزدي ،اﻟﻌﻤﺪة ﻓﻲ ﻣﺤﺎﺳﻦ اﻟﺸﻌﺮ وآداﺑﻪ وﻧﻘﺪه ،ﻣﻜﺘﺒﺔ
اﻷﺳﺮة اﻷردﻧﻴﺔ ،وزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ،ﻋﻤﺎن -اﻷردن.2012 ،
اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ ،أﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ اﻟﺪﻧﻴﻮري ،اﻟﺸﻌﺮ واﻟﺸﻌﺮاء ،ﺗﺤﻘﻴﻖ أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎﻛﺮ،
دار اﻟﻤﻌﺎرف ،اﻟﻘﺎﻫﺮة -ﻣﺼﺮ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ.1982 ،
ﻛﺮﺳﺘﻴﻔﺎ ،ﺟﻮﻟﻴﺎ ،ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺺ ،ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻓﺮﻳﺪ اﻟﺰاﻫﻲ ،دار ﺗﻮﺑﻘﺎل ﻟﻠﻨﺸﺮ ،اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء -اﻟﻤﻐﺮب،
اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ.1991 ،
ﻣﺒﺎرك ،زﻛﻲ ،اﻟﻤﺪاﺋﺢ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﻷدب اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﻃﺒﻌﺔ دار اﻟﺸﻌﺐ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة -ﻣﺼﺮ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ،
.1971
اﻟﻤﺪﻧﻲ ،ﻋﻠﻲ ﺻﺪر اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﻣﻌﺼﻮم ،أﻧﻮار اﻟﺮﺑﻴﻊ ﻓﻲ أﻧﻮاع اﻟﺒﺪﻳﻊ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺷﺎﻛﺮ ﻫﺎدي ﺷﻜﺮ،
ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﻨﻌﻤﺎن ،اﻟﻘﺎﻫﺮة -ﻣﺼﺮ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ،اﻟﺠﺰء .1969 ،5
اﻟﻤﺴﺪي ،ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم ،اﻷﺳﻠﻮب واﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ،اﻟﺪار اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب ،ﺗﻮﻧﺲ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻲ.1971 ،
اﻟﻤﺼﺮي ،اﺑﻦ أﺑﻲ اﻷﺻﺒﻊ ،ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﺘﺤﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﺜﺮ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﻨﻔﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺮف وﻣﺤﻤﺪ
ﻋﺮﻳﻀﺔ ،ﻟﺠﻨﺔ إﺣﻴﺎء اﻟﺘﺮاث ،ﻣﻄﺎﺑﻊ ﺷﺮﻛﺔ اﻹﻋﻼﻧﺎت اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة -ﻣﺼﺮ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ،
.1963
ﻣﻄﻠﻮب ،أﺣﻤﺪ ،ﻣﻌﺠﻢ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻘﺪﻳﻢ ،ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻟﺒﻨﺎن ،ﺑﻴﺮوت -ﻟﺒﻨﺎن ،اﻟﻄﺒﻌﺔ
اﻷوﻟﻰ.2001 ،
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ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺮش ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت

ﻣﻠﻜﺎوي

اﺑﻦ اﻟﻤﻌﺘﺰ ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ،اﻟﺒﺪﻳﻊ ،ﺗﻌﻠﻴﻖ إﻏﻨﺎﻃﻴﻮس ﻛﺮاﺗﺸﻜﻮﻓﺴﻜﻲ ،دار اﻟﻤﺴﻴﺮة ،ﺑﻴﺮوت -ﻟﺒﻨﺎن ،اﻟﻄﺒﻌﺔ
.1982 ،3
اﻟﻤﻌﺮي ،أﺑﻮ اﻟﻌﻼء ،اﻟﻤﻌﺠﺰ أﺣﻤﺪ ،ﺷﺮح دﻳﻮان أﺑﻲ اﻟﻄﻴﺐ اﻟﻤﺘﻨﺒﻲ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﺒﺪاﻟﻤﺠﻴﺪ ذﻳﺎب ،دار
اﻟﻤﻌﺎرف ،اﻟﻘﺎﻫﺮة -ﻣﺼﺮ.1984 ،
ﻣﻨﺪور ،ﻣﺤﻤﺪ ،اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻤﻨﻬﺠﻲ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب ،ﻧﻬﻀﺔ ﻣﺼﺮ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ.1996 ،
اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،أﺑﻮ اﻟﻔﻀﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻜﺮم ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﻷﻧﺼﺎري ،ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ،،ادار ﺻﺎدر ،ﺑﻴﺮوت-
ﻟﺒﻨﺎن ،اﻟﻄﺒﻌﺔ .1996 ،3
اﺑﻦ ﻣﻨﻘﺬ ،أﺳﺎﻣﺔ ﺑﻦ ﻣﺮﺷﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ،اﻟﺒﺪﻳﻊ ﻓﻲ اﻟﺒﺪﻳﻊ ﻓﻲ ﻧﻘﺪ اﻟﺸﻌﺮ ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،
ﺑﻴﺮوت -ﻟﺒﻨﺎن ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ.1978 ،
اﺑﻦ وﻫﺐ ،اﺳﺤﺎق ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻜﺎﺗﺐ ،اﻟﺒﺮﻫﺎن ﻓﻲ وﺟﻮه اﻟﺒﻴﺎن ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﻔﻨﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺮف،
ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺸﺒﺎب ،اﻟﻘﺎﻫﺮة – ﻣﺼﺮ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ.1969 ،

اﻟﺪراﺳﺎت واﻟﻤﺠﻼت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ:
ﺟﻨﻴﺖ ،ﺟﺮار ،ﻣﻦ اﻟﺘﻨﺎص إﻟﻰ اﻷﻃﺮاس ،ﺗﺮﺟﻤﺔ اﻟﻤﺨﺘﺎر ﺣﺴﻨﻲ ،ﻣﺠﻠﺔ ﻋﻼﻣﺎت ،اﻟﺠﺰء ،25
اﻟﻤﺠﻠﺪ  ،7اﻟﻌﺮاق ،ﺳﺘﻤﺒﺮ .1997
ﻣﺼﻄﻔﻰ ،ﻋﺒﺪاﻟﺮؤف زﻫﺪي ،اﻟﻤﻌﺎرﺿﺎت اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ وأﺛﺮﻫﺎ ﻓﻲ إﻏﻨﺎء اﻟﺘﺮاث اﻷدﺑﻲ ،دراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻮم
اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻷردﻧﻲ ،اﻟﻤﺠﻠﺪ ) 36اﻟﻤﻠﺤﻖ(.2009 ،
ﻣﻄﺎد ،ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ،اﻟﻤﺼﻄﻠﺢ اﻟﻌﺮﺑﻲ وﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ،ﻣﺠﻠﺔ دراﺳﺎت ﻣﺼﻄﻠﺤﻴﺔ ،اﻟﻌﺪد ،6
.2006
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